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E D T 0 R A L 
The electronic commerce proposal just presented by the 
European Commission (see page 16) will complete the process of building Europe's foundations for the 
Single Market of the future. By establishing a coherent legal framework for electronic commerce within 
the Single Market, this proposal, together with earlier complementary measures, will allow the Single 
Market to develop in a completely new direction. 
The proposal builds upon the tried and tested Single Market 
principles of free movement and freedom of establishment, with harmonisation limited to those areas 
where coordination at EU-level is essential. These areas include definition of where service providers 
are established, transparency and information requirements, the validity of electronic contracts and the 
liability of intermediaries. 
Other complementary measures based on Single Market 
principles already adopted or proposed include the Directives on legal protection of data bases, 
personal data protection (in effect since 25 October this year) and conditional access services Oust adopted - see page 15), 
the transparency mechanism for information society services (see SMN N° 13) and the proposed Directives on electronic 
signatures (see SMN N° 13), electronic money (see SMN N° I 4) and on copyright in the information society (see SMN N° I 0). 
Once adopted, the new proposal for a Directive will allow 
services to move freely over electronic highways irrespective of where within the EU the service provider happens to be based. 
Jn the information society, distance is no object. For example, firms in peripheral areas will no longer be handicapped by their 
location - as long as they have access to good telecommunications and a workforce with the appropriate skills, they will be 
able to provide services anywhere in the Single Market. 
Electronic commerce is also a great leveller in terms of 
company size. Through electronic means, small companies can gain access to markets, including public procurement markets, 
elsewhere within the Union that would be quite beyond their reach through more conventional channels. 
The fact that electronic commerce activities are both 
'footloose' and open to small firms has contributed to the creation of more than 400,000 jobs in the EU related to 
e-commerce in the period 1995-97. Ensuring a truly Single Market for electronic commerce, through adoption of the latest 
proposal and application of other complementary measures, is likely to lead to the creation of yet more jobs. 
Consumers stand to benefit from the growing use of electronic 
commerce in terms of easier access to a broader range of goods and services of better quality and at lower prices. The latest 
proposal will boost consumer confidence by ensuring that customers know precisely with whom they are dealing and where 
they are based. 
Jn terms of international competitiveness, a Single Market for 
electronic commerce will make it easier for EU-based service providers to "catch-up" with competitors based in the US, where 
e-commerce is currently more developed. A pan-European "home" market for e-commerce services should allow EU-based 
firms to compete for a larger share of the global market while offering services better adapted to European needs and 
preferences. 
However, the EU's Single Market framework should not be 
seen as an attempt to partition the global market for electronic commerce. On the contrary, it complements attempts to 
establish a global framework. Negotiations on the proposed EU Directive can proceed in parallel with talks in the framework, 
for example, of the World Trade Organisation (WTO), of the Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD), the International Chamber of Commerce (ICC), the Global Business Dialogue for Electronic Commerce, the 
Transatlantic Business Dialogue and the Transatlantic Consumer Dialogue. 
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Sim ler Le islation for the Internal Market 
Political agreement on the 
visiting motorists Directive 
A political agreement was 
reached the 7 December 1998 at 
the Internal Market Council on 
the proposal for a Directive to 
provide greater protection for 
victims of car accidents that take 
place outside their country of 
residence (see SMN N° 10). 
The proposal provides that insu-
rance companies must appoint a 
representative responsible for 
settling accident claims in each 
Member State and must set up 
information centres responsible 
for identifying the other partls 
insurer. In addition) a direct 
claim system is to be introduced 
throughout the Eu1'opean Union 
for this category of victims. 
The proposal also provides for a 
sanction mechanism to be imposed 
upon the insure1' in order to 
ensure quick settlement of claims) 
as well as the creation of a "safety 
net". The initial proposal) from 
October 1991i was amended in 
order to take into consideration 
the opinion of the European 
Parliament. However) these 
amendments do not affect the 
proposal as far as the basic 
principles are concerned. 
Most amendments refer to the 
wording of the proposal or suggest 
alternative solutions along the 
same basic lines as the initial 
Commission proposal. 
The Council will adopt a 
Common Position on the proposal 
once the Commission has put 
forward the formal amendments) 
expected at the beginning of 
1999. 
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L aunched in 1996) SLIM takes an innovative 
approach to simplify Single Market legislation by 
gathering small groups of experts and users in an 
informal framework. Within a few months) these 
groups identify existing problems and make recom-
mendations to the Commission on how to improve 
the legislation. Phase III of the SLIM exercise has 
now been completed and Phase IV should be 
completed in the first half of 1999. 
Phase Ill 
The Commission's overall report on Phase Ill of SLIM 
(see SMN n° 12) is now prepared. This report will 
summarise the recommendations on each of the areas of 
legislation in question and will give an indication of the 
Commission 's position. The issues dealt with include: 
• Insurance 
The SLIM team has made recommendations on a number 
of points including the following: 
• codification of the Directives on third-party motor 
insurance; 
• possible simplification of the notification procedure in 
the context of the freedom to provide services; 
• streamlining of statistical requirements in the 
Directives; 
• simplification of arrangements for transfer of portfolios, 
taking account of the need to protect policyholders; 
• repeal of a redundant Directive (73/240/EEC). 
• Electro-magnetic compatibility (EMC) 
The EMC Directive ensures the free movement of elec-
trical equipment while creating an acceptable electro-
magnetic environment. It aims to ensure: 
· that electromagnetic disturbances produced by electri-
cal and electronic apparatus do not affect the correct 
functioning of electrical equipment systems, networks 
and installations; and 
- that the apparatus has an adequate level of intrinsic 
immunity to electromagnetic disturbances to enable it 
to operate as intended. 
Among the recommendations of the SLIM team are the 
following: 
• the Directive should be comprehensive to avoid the 
need for particular national measures; 
• standardisation bodies should be asked to set up a 
strategic review panel of EMC standards within the 
framework of the Directive; 
• the Directive should be reviewed in the light of 
experience with the Commission Guidelines on its 
implementation. The team makes several recommend-
ations about points that could be incorporated in the 
Directive. 
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• Social security co-ordination 
The social security co-ordination SLIM team noted that 
the complexity of Regulation 1408/71 is in particular due 
to its gradual extension to different categories of per-
sons. While some members considered that separate 
legal instruments for different categories of persons 
would be simpler, others pointed out that individuals may 
find themselves fitting more than one category, and may 
move between categories. This would favour the mainten-
ance of a single instrument. The majority of the team also 
felt that the Regu lation should cover persons originating 
from third countries. The team made recommendations 
in several areas including: 
• possible extension of co-ordination to pre-retirement 
allowances and agreement based schemes; and 
• the rules on determining the applicable legislation. The 
SLIM team favoured the reinforcement of the principle 
that a single set of legislation should apply. 
Specific recommendations are made regarding different 
categories of allowances: sickness allowances, invalidity 
pensions, old age pensions, unemployment benefits, fam ily 
allowances and special allowances. 
SLIM Phase IV 
The representation of Member States on the teams for 
Phase IV has now been agreed and the working 
document outlining the legislation to be covered - in the 
fields of company law, dangerous substances and pre-
packaging- has been published (SEC(98) 1944). The work-
ing document sets out briefly the areas to be covered: 
Company law: the SLIM T earn is due to focus on the 
Second Company Law Directive (77/91 /EEC) and the 
national laws which transpose it, relating to the forma-
tion of public limited companies and the maintenance or 
alteration of their capital. It may also consider the First 
Company Law Directive (68/151 /EEC), which makes 
disclosure of essential information regarding the company 
compulsory. 
Pre-packaging legislation: pre-packaging (products 
packed in given quantities not in the presence of the pur-
chaser) has been governed by several Directives since 
1975. Their complexity and the fact that they affect over 
40 different categories of consumption products make 
them appropriate subjects for SLIM. 
Dangerous substances: the exercise will focus on 
Directive 67/548/EEC and in particular the issues of 
classification, packaging and labelling of dangerous 
chemicals and the placing on the market of chemicals in 
general. The Directive has been amended 8 times. Its 
annexes have been adapted to technical progress 23 
times in order to take into account the continuous 
increase of scientific and technical knowledge in the field 
of dangerous chemical substances. 
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UPDATE ON THE SINGLE MARKET 
Partenariat euro-mediterraneen 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Philippe Renaudiere 
DG XY/A-4 
TEL: (+ 32 2) 296 87 50 
FAX: (+32 2) 295 66 95 
E-mail: A4@dg15.cec.be 
"L a creation du grand Marche a ete un 
veritable succes pour ?Europe. Pourquoi ne pas 
partager cette experience reussie avec nos par-
tenaires mediterraneens?" Tel est le sens de la 
Communication de la Commission presentee 
au Conseil des ministres du Marchi interieur 
du 9 novembre 1998. Il s)agit en effet de facili-
ter la creation d'une zone de libre-echange 
avec les partenaires mediterraneens d fo 201 OJ 
conformement aux objectifs de la declaration 
de Barcelone de 1995. 
La Commission propose done de mettre en 
rtuvre un programme d)actions axees sur la 
formation) ?assistance technique) le conseil et 
la cooperation dans des domaines relevant du 
Marchi unique) des douanes et de la fiscalite. 
Ces actions devront etre discutees et agreees 
par ?Union europeenne et ses partenaires 
mediterraneens. 
La proposition vise a 
offrir aux partenaires 
une cooperation et 
une concertation eco-
nomique renforcee, 
dans le but de con-
struire une zone de 
prosperite partagee, a 
partir des Accords 
d'Association. La Com-
mission est prete a 
assumer son role et a 
partager !'experience 
acquise lors de la mise 
en place du Marche unique. Au moment ou tous les 
regards sont tournes vers l'e largissement a l'Est, ii est 
important de rappeler que l'Europe n'oublie pas sa 
«frontiere sud». L'experience de la creation du 
Marche unique a mis en evidence les avantages de 
!'elimination des obstacles aux echanges en termes de 
croissance, de competitivite et de creation d'emplois. 
En s'inspirant de cette methode, ii est propose de 
discuter avec les partenaires d'initiatives au niveau 
bilateral (voire parfois multilateral) afin de rapprocher 
les normes, regles et reglementations dans les domai-
nes concernes. Ce processus permettra non seule-
ment une plus grande competitivite et la modernisa-
tion de l'economie des partenaires, et done le 
developpement des echanges avec l'UE, mais egale-
ment une cooperation accrue au niveau regional 
entre les pays mediterraneens. 
La Communication propose d'examiner tout 
particulierement la possibilite d'actions dans les 
domaines suivants: 
• Douanes et fiscalite 
Les elements des dans ce domaine seraient les 
suivants: 
- mise en reuvre des regles de cumuls d'origine; 
- rapprochement des lois/regimes/normes; 
- modernisation des services douaniers; 
- modernisation des services fiscaux; 
- mise en reuvre de !'assistance mutuelle en matiere 
douaniere entre les differentes administrations 
competentes des partenaires mediterraneens. 
• Libre circulation des marchandises 
- institution d'un cadre de dialogue permanent entre 
les administrations pour eliminer les entraves techni-
ques aux echanges (cooperation administrative et 
assistance mutuelle). 
• Marches publics 
- rapprochement des dispositions legislatives et 
alignement des pratiques; 
- liberalisation progressive et reciproque des echan-
ges transfrontaliers. 
• Droits de propriete intellectuelle 
- definition de dispositions efficaces et de mesures 
pour en assurer le respect; 
- amelioration des niveaux de protection intellectuelle; 
- lutte contre le piratage et la contrefa~on. 
• Services financiers 
- elaboration d'un cadre reglementaire approprie 
pour la surveillance prudentielle; 
- formation des autorites de surveillance locales au 
contr61e financier et l'audit; 
- renforcement de la cooperation entre les autorites 
de surveillance dans l'UE et celles des pays mediter-
raneens. 
• Protection des donnees 
- rapprochement des legislations nationales; 
- adoption de mesures specifiques dans certains do-
maines sensibles. 
• Audit et comptabilite 
- elaboration de nouvelles reglementations; 
- programmes de formation pour les comptables et 
les contr6leurs legaux des comptes. 
• Regles de concurrence 
- rapprochement des regles de concurrence entre 
partenaires et avec les regles de concurrence com-
munautaires; 
- creation ou renforcement des services administra-
tifs des autorites responsables de !'application des 
regles de concurrence. 
Les actions entreprises seront conformes aux obliga-
tions multilaterales et compatibles avec les objectifs 
et procedures du programme MEDA Elles n'exige-
ront pas de financement supplementaire mais pour-
ront etre entierement couvertes par les credits 
alloues a ce programme. 
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Administrative sim lification 
For more information, 
please contact 
Lise Lotte Toft 
DG XV/A-I 
TEL: (32 2) 296 62 17 
FAX: (32 2) 296 09 50 
E-mail: A l@dg15.cec.be 
4 
l:e Business Test Panel aims to improve 
the assessment of the potential costs and 
administrative consequences for businesses of 
implementing new legislation by consulting 
businesses in the Member States before 
proposals are made. The work of the Panel) 
which was established under the Action Plan 
for the Single Market) concentrates on the 
compliance costs and likely administrative 
implications of proposed new legislation. 
The first consultation of the Test Panel proved 
to be a success. It was launched in September 
and concerned a proposal to amend the VAT 
Directive on fiscal representation. 
The second consultation launched in 
November concerns a proposed amendment of 
the 4th Company Law Directive. 
Success 
Seven Member States participated in the first con-
sultation (Italy, Austria, Germany, Netherlands, 
Denmark, France and the UK). The panels in the 
Member States were set up in collaboration with the 
national business organisations. Around 1200 busi-
nesses were consulted and 525 businesses 
responded, which gives a reply ratio around 42 %. 
The proposed amendment to the VAT rules means 
that a company doing business in a Member State 
where it does not have a permanent establishment 
will no longer have to appoint a fiscal representative 
there. Overall, businesses considered that the VAT 
proposal would have a positive effect. 
The consultation covered 187 large companies (250 
employees or more), 138 medium sized companies 
(SO to 249 employees), 117 small companies ( I 0-49 
employees) and 73 companies with less than I O em-
ployees. Approximately 74 % of the businesses 
which replied are in the manufacturing or service 
sectors. The majority of the manufacturing compan-
ies export and/or import within the EU (211 out of 
235). About half of the companies in the other 
sectors export and/or import within the EU. 
The results can be summarised as follows: 
• Approximately 31 % of the businesses replied 
that they were affected by the proposal. The 
sectors mostly affected by the proposal are manu-
facturing (42%) and services (32%). The depart-
ments most affected are administration, finance and 
distribution. 
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• Around 60 % of the businesses replying have more 
than 50 employees. More than 80% of the busines-
ses affected have more than 50 employees. 
• Around 42 % of the businesses affected by the pro-
posal estimate that the proposal would be an admi-
nistrative relief. 
• Around 19 % of the businesses affected by the 
proposal consider that the proposal would be an 
administrative burden on a recurrent basis. 
• Around 87 % of the businesses affected by the pro-
posal consider that the proposal does not requ ire 
additional material/capital investments (compliance 
costs). 
Second consultation 
Businesses in eight Member States are participating 
in the second consultation launched in November. 
The consultation concerns a proposal to amend the 
4th Company Law Directive on companies' annual 
accounts, which would allow compan-
ies to use fair values for measuring 
financial instruments in their balance 
sheet, instead of historical cost. 
The Commission intends to submit a 
further three or four proposals to the 
Panel before the pilot project conclu-
des in the summer of 1999. A thorough 
evaluation of the pilot project will be 
made in 1999. The evaluation will con-
cern the Member States involved in the 
pilot phase, companies which are 
members of the panel and representa-
tives of business organisations. Follow-
ing this thorough evaluation, the 
Commission will consider whether the 
initiative should be put on a permanent 
basis. 
A more detailed evaluation of the results of the 
first consultation is available from DG XV's 
website: http://europa.eu.int/comm/dg 15 
UPDATE ON THE SINGLE MARKET 
Action Robert Schuman 
L)Action Robert Schuman est officiellement 
entree en vigueur le 14 juillet dernier pour 
une duree de trois ans) suite a l'adoption 
definitive par le Parlement europeen et le 
Conseil des ministres de FUnion. Son objectif 
est clair: diffuser et ameliorer l'application 
du droit communautaire au benefice des 
citoyens) des consommateurs et des entreprises) 
par la sensibilisation des juges et avocats de 
l'Union aces regles. 
La proposition initiale de la Commission derivait 
d'une constatation simple: la regle de droit commu-
nautaire, s'integrant dans !'architecture juridique 
nationale, doit pouvoir etre invoquee et appliquee 
dans la gestion courante des affaires au niveau local 
et national. Dans cette perspective, les regles du 
Marche unique, pilier de !'integration europeenne, 
constituent un exemple particulierement eloquent: 
les principes juridiques qui les definis-
sent sont suffisamment developpes 
pour que tout citoyen puisse en benefi-
cier, pour que tout avocat puisse les in-
voquer, pour que tout juge puisse les 
appliquer. 
T outefois, pour que cela soit possible, ii 
est indispensable que les avocats con-
naissent suffisamment le droit commu-
nautaire pour suggerer a leurs clients 
des solutions basees sur le droit com-
munautaire et que les juges puissent 
traiter des litiges dans lesquels ces 
regles sont invoquees. 
Partenariat 
L'Action Robert Schuman etablit un 
partenariat entre la Commission euro-
peenne et les institutions responsables 
de la formation de ces professionnels 
pour !'encouragement de trois types 
d'initiatives portant sur le droit communautaire. Les 
projets de formation concernent !'organisation de 
cours, seminaires, journees d'etudes destines aux 
professionnels. Les projets d'information portent 
sur la realisation d'outils d'information a caractere 
pratique sur papier ou sur support electronique. 
Enfin, des actions d'accompagnement sont egale-
ment prevues pour toute initiative particulierement 
originale de nature a contribuer a la sensibilisation 
des professionnels au droit communautaire. 
Le financement couvre 80% des coOts nets du 
projet (coOts moins revenus) dans les limites de 
30.000 Ecus pour un projet sur une periode d'un an 
ou 60.000 Ecus pour une periode de deux. T outes 
les candidatures doivent remplir quatre criteres de 
selection: la vocation pratique, l'accessibilite maxi-
male, la complementarite avec l'exercice d'une acti-
vite professionnelle, un bon rapport coOtf efficacite. 
Neanmoins, les organisations eligibles (barreaux, 
juridictions, Ministeres de la Justice, Conseils Supe-
rieurs de la Magistrature, universites, ecoles profes-
sionnelles) jouissent d'une grande liberte dans la 
definition des caracteristiques de leur projet et sont 
responsab les de sa gestion. 
L'autonomie reconnue aux institutions candidates 
s'explique par !'exigence primordiale de promouvoir 
des initiatives pratiques et fortement liees a la realite 
et aux besoins locaux. 
Phases pilotes 
Deux Phases Pilotes one ete lancees, respectivement 
en 1997 et 1998, afin de promouvoir le programme 
aupres des professions juridiques par la realisation 
d'un nombre significatif d'initiatives, verifier sur le 
terrain !'ensemble du cadre de gestion du program-
me et tester la reaction et les eventuelles difficultes 
des institutions participantes. 
A la fin de cette etape de passage, ii a semble neces-
saire de preparer un "document d'analyse et 
d'evaluation" sur les deux premieres annees de 
!'Action Robert Schuman, qui est a present diffuse 
aupres des organismes representatifs des juges et 
avocats. II s'en degage clairement une reaction des 
professionnels particulierement encourageante: 144 
propositions de projets one ete re~ues en 1997 et 
113 en 1998, distribuees de fa~on equ ilibree entre les 
Etats membres. 
Le processus de selection des deux Phases a permis 
de soutenir des projets de qualite: 43 projets one ete 
retenus en 1997 et 41 en 1998. Sur les 84 projets en 
cours, 72 sont des projets de formation, 9 d'infor-
mation et 3 des actions d'accompagnement. lls se 
caracterisent par leur grande variete, point fort de 
l'Action Robert Schuman, qui depend de la combi-
naison particuliere de differents elements, choisie 
par chaque beneficiaire en fonction des objectifs de 
son initiative. 
Les deux Phases Pilotes ont certainement contribue 
de fa~on decisive a ce que !'Action Robert Schuman 
puisse demarrer en tant que programme de plein 
droit sur des bases solides, baties sur !'experience. 
"L'appel a manifestation d'interet", qui constituera le 
debut de !'Action Robert Schuman, sera publie dans 
le Journal Officiel (serie C) des les premiers jours de 
1999. 
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Les organisations 
qui souhaitent 
recevoir le "document 
d'analyse et evaluation" 
des Phases Pilotes ou 
participer au lancement de 
!'Action Robert Schuman 
en 1999 
peuvent contacter : 
M. Mario Mariani 
DG XV/D-3 
TEL: (+ 32 2) 296 09 42 
FAX: ( + 32 2) 299 30 88 
E-mail: D3@dg15.cec.be 
FINANCIAL SERVICES 
En vue de l'euro, et afin de 
permettre au secteur des 
services financiers de realiser 
pleinement son potentiel 
clans l'Union, la Commis-
sion europeenne a presente 
une Communication inti-
mlee II Services financiers: 
elaborer un cadre d1ac-
tion 11 • Disponible via Inter-
net, cette Communication 
expose une serie de 
mesures afin, d'une part, 
de repondre aux besoins 
des emetteurs et des inves-
tisseurs, et d1autre part, 
d'offrir un plus grand choix 
au consommateur tout en 
lui assurant un niveau de 
protection eleve. 
La Commission conclut 
gu'une refonte totale des 
textes n'est pas necessaire si 
l'actuelle legislation est 
effectivement appliquee. 
Des methodes plus souples 
sont cependant indispensa-
bles pour adapter Jes regles 
a !'evolution des conditions 
du marche . II faudra notam-
ment legiferer en ce qui 
concerne Jes fonds de 
pension et Jes moyens de 
recours dont disposent les 
consommateurs. Le Cadre 
d1action, demande par le 
Conseil europeen de 
Cardiff, a ete presente au 
Conseil des ministres des 
finances, au Parlement 
europeen et au Conseil 
europeen de Vienne. 
A series of measures to ensure the European 
Union\ financial services sector realises its full 
potential) notably with the introduction of the 
euro) has been outlined in a recent Communi-
cation. "Financial Services: Building a 
Framework for Action" concentrates on 
ensuring deep and liquid European capital 
markets) which serve both issuers and investors 
better and the removal of remaining barriers 
to cross-border provision of retail financial 
services in order to ensure consumer choice 
while maintaining consumer confidence and a 
high level of consumer protection. 
The Commission concludes that EU financial 
services legislation needs to be enforced 
effectively but does not require radical surgery. 
However) new more flexible methods are 
required to adapt the rules to evolving market 
conditions and additional legislation is 
required in a Jew targeted areas including 
pension funds and consumer redress. 
The Framework for Action) requested by the 
June 1998 Cardiff European Council) has 
been presented to the Council of Finance 
Ministers) the European Parliament and the 
Vienna European Council. 
"This Communication recognises the crucial role of 
financial services in the EU's economy", commented 
Financial Services Commissioner Mario Monti. "The 
EU's financial services sector already accounts for 
some 6% of the EU's GDP, and offers essential 
financial products to both industry, notably invest-
ment capital , and individual consumers, such as mort-
gages, pensions, insurance. This Communication aims 
to complement the introduction of the euro by 
creating the right conditions for the sector to realise 
its full potential." 
The Commission concludes that the basic EU 
framework of prudential rules is generally satisfacto-
ry but that legislative techniques need to be more 
streamlined, flexible and faste r. This is necessary to 
allow supervisory rules to be rapidly adapted to 
evolving market conditions. The Communication 
therefore calls upon the EU's Council of Ministers and 
the European Parliament to explore new pragmatic 
approaches to amending prudential rules. 
The Communication also emphasises the crucial 
importance of enforcement of existing rules, th rough 
better implementation by Member States, stricter 
policing by the Commission and by clearer and more 
uniform interpretation of EU legislation. Differences 
in interpretation could be reduced by cooperation 
between Member States supervisory authorities to 
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Buildin 
promote best supervisory practice, for example in 
the framework of bod ies such as the Federation of 
European Stock Exchange Commissioners (FESCO), 
and by interpretative Communications from the 
Commission. 
Wholesale markets 
A coherent programme of action to smooth out 
remaining legislative, administrative and fiscal barriers 
to cross-border flotations and investment-related ac-
tivities is necessary to complement the market-driven 
modernisation of EU wholesale markets prompted by 
the single currency. The Commission intends to: 
- propose improvements to the public-offer and 
listing prospectus Directives to remove inconsistent 
national requirements and allow mutual recognition; 
- examine whether legal in itiatives could assist specia-
lised venture capital funds to mobilise capital on a 
pan-European basis for financing small -business start-
ups; 
- propose a Directive for the dismantling of invest-
ment restrictions on supplementary pension funds 
(see SMN N° 13); 
- review whether the company reporting options in 
the Accounting Directives are compatible with the 
need for further harmonisation of financial reporting; 
- work towards maintaini ng consistency between EU 
financial reporting framework and international 
accounting standards developed by the International 
Accounting Standards Committee (IASC). 
The Council and the European Parliament are urged 
to make progress in the adoption of proposals on 
take-over bid procedures (see SMN N° I 0), the 
European Company Statute (ECS) and collective 
investment undertakings (UCITS - see SMN N° 14). 
Retail financial markets 
Despite great progress in the completion of a Single 
Financial Market, the cross-border sale of traditional 
financial products to individual consumers remains 
the exception. Moreover, there are still very wide 
price disparities between Member States (e.g. fixed 
commissions for private equity transaction fees). 
There is a need to develop pragmatic ways of recon-
ciling the aim of promoting full financial market 
integration with that of ensuring high levels of consumer 
protection and consumer confidence. 
The Commission wi ll in particular: 
- promote a clear and common understanding of the 
distinction between professional and non-profess-
ional users of financial services. Efforts will be made 
to ensure that additional host country requirements 
may only be applied to services offered to private 
a 
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individuals (as opposed to professionals); 
- identify and catalogue differences between Member 
States' 'general good' rules so as to improve transpar-
ency and allow verification that host country rules are 
proportionate to their stated objective; 
- make proposals to introduce an adequate level of 
consumer redress and complaints handling fo r 
customers of financial services; 
- follow-up the actions announced in its Communica-
tion on Enhancing Consumer Confidence in Financial 
Services (see SMN N°8); 
- explore whether new proposals are necessary to 
ensure that insurance intermediaries comply with 
stringent safeguards. 
The Council and the European Parliament should 
adopt as soon as possible the proposals on electronic 
money (see SMN N° 14) and distance selling of 
financial services (see page 8). 
Supervisory cooperation 
The Commission considers that structured cooper-
ation between national supervisory bodies - rather 
than the creation of new EU level arrangements - can 
be sufficient to ensure financial stability. However, in 
the area of securities markets supervision in partic-
ular, present arrangements are unable to keep pace 
with the sudden acceleration in market integration. 
The Commission will therefore: 
- contribute to the elaboration of a "supervisors 
charter", setting down relative responsibilities and 
mechanisms for co-ordination at EU level between 
different bodies having a supervisory function; 
- re-examine, with the Member States and in parallel 
with the Basle Committee on Banking Supervision, 
the EU bank capital rules (solvency ratio and own 
funds) to bring them up-to-date; 
- consider the prudential issues that financial 
conglomerates may pose. 
For their part, the Council and the European Parlia-
ment should adopt the proposals for winding-up and 
liquidation Directives in banking and insurance. 
Taxation 
The advantages of open and competitive financial 
markets can be offset by harmful tax competition on 
financial activity. The taxation package agreed by EU 
Finance Ministers on I December 1997 demonstrates 
a new-found willingness to consider EU-level 
solutions to address the most pressing tax distortions 
to the Single Market. 
This new political realism must be transformed into 
concrete policy action in those areas where the 
effects of harmful tax competition are particularly 
disruptive. Work must also be taken forward in 
respect of key financial products, such as life insur-
ance and pension funds, where tax treatment 
prevents cross-border marketing. In particular, the 
Commission will make proposals to tackle tax obstacles 
to cross-border membership of pension funds. 
The creation of a fully effective single financial market 
in Europe also requires an integrated infrastructure. 
The Settlement Final ity Directive tackles the issue of 
systemic risk, but a range of other legal and administ-
rative issues must also be tackled. Appropriate 
mechanisms to combat fraud and money-laundering 
are also essential (see SMN N° 14). 
Strict application of the Treaty rules on competition 
and state aid is vital to ensure a level playing field fo r 
financial operators. The EU is not isolated from 
turmoil, which is currently sweeping through inter-
national financia l markets. The Commission and 
Member States must actively contribute to establishing 
an international base line of prudential requ irements 
and assist in the widest possible dissemination of best 
supervisory practice. The EU can help to give effect to 
these objectives in the candidate countries of Central 
and Eastern Europe. 
Policy Group 
The Commission invites the Council and the Parlia-
ment to participate actively in the debate.To maintain 
political momentum, the Commission proposes that 
personal representatives of Finance Ministers should 
meet in a Financial Services Policy Group, chaired by 
the Commission. The Group would suggest priorities 
amongst the measures outlined in the Communic-
ation. These should, in the view of the Commission, 
include the adoption of the draft Directives on 
winding-up and liquidation. The Group would also 
advise the Commission on how best to achieve other 
operational conditions needed to ensure the 
functioning of the single financial market. In particular, 
the Group would serve as a foca l point for collective 
monitoring of implementation and enforcement of 
financial service legislation. The Commission would 
report regularly to the Council of Finance Ministers 
on progress in respect of the work programme and 
other activities monitored by the Group. 
The Commission will also establish a High-Level con-
sultation mechanism to ensu re that both market 
practitioners and users of financ ial services are able to 
make a full contribution to the fo rmulation of pol icy 
in this area. 
The full text of the Communication is available from 
DG XY's website: http://europa.eu.int/comm/dg 15 
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Resumee 
In einer dem Finanzmini-
sterrat, dem Europaischen 
Parlament und dem Euro-
paischen Rat von Wien 
vorgelegten Mitteilung der 
Kommission wird- beson-
ders mit Blick auf den Euro 
- ein Aktionsrahmen fest-
gelegt, der gewahrleisten 
soll , daB der Finanzdienst-
leistungssektor der EU sein 
Potential voll ausschopft. 
Und zwar sollen im lnter-








bereich beseitigt werden, 
um dem Verbraucher 
bessere Auswahlmoglich-
keiten bei Erhalt eines 
wirksamen Verbraucher-
schutzes zu bieten. Dabei 
bedarf es keinen radikalen 
Eingriffs, sondern wirk-
samer Durchsetzung der 
EU -Finanzdienstleistungs-
vorschriften. Flexiblere 
Methoden sind gefordert, 




schriften in speziellen 
Bereichen, z. B. Pensions-
fonds und Verbraucher-
regreBverfahren. 
FINANC I AL SE R VI CE S 
Vente a distance de services financiers 
The European Commission 
has proposed a Directive to 
establish a clear regulatory 
framework for distance 
selling of financial services 
within the Single Market. 
The proposal covers distance 
contracts concerning finan-
cial services ( e.g. banking, 
insurance, investment), 
concluded under an organi-
sed distance sales or services-
provision scheme, for which 
the supplier and the consu-
mer make exclusive use of 
communication at a distance 
(by telephone, by electronic 
means such as the Internet 
or by mail) up to and inclu-
ding the moment at which 
the contract is concluded. 
The proposal would fully 
harmonise Member States ' 
rules on distance selling of 
financial services, with the 
aim to ensure a high level of 
protection fo r consumers. 
The proposal should encou-
rage consumer confidence 
in such services and provide 
financial services suppliers 
with a clearly defined legal 
framework valid throughout 
the Single Market. It should 
also facilitate the develop-
ment of innovative forms of 
trade in fi nancial services. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Laura Angela Mosca 
DG XV/C-4 
TEL: (+32 2) 296 16 61 
FAX: (+ 32 2) 295 07 50 
E-mail: C4@dg15.cec.be 
La commercialisation a distance de services 
financiers au sein du Marche unique fait 
desormais f>objet d)une proposition de Directive 
presentee par la Commission. En fixant un 
cadre juridique clair) cette proposition devrait 
garantir au consommateur un haut niveau de 
protection en matiere de services financiers 
(bancaires) d)assurance) etc.) commercialises 
par telephone) par courrier ou par voie electro-
nique (via Internet). Elle devrait renforcer la 
confiance des consommateurs et offrir aux 
fournisseurs de services financiers a distance 
des regles clairement definies pour !'ensemble 
du Marche unique. Cette proposition devrait 
aussi f aciliter le developpement de nouvelles 
formes de commercialisation et permettre aux 
consommateurs d'acceder plus facilement aux 
services financiers d'autres Etats membres) tout 
en etant assures que leurs interets sont proteges. 
"L'utilisation de nouveaux moyens de vente a distance 
de services fi nanciers, y compris Internet, conna1t un 
essor rapide qui ouvre de nouvelles perspectives aux 
consommateurs et aux fournisseurs , mais qui n'est 
pas depourvue de risques" a declare Mario Monti, 
le Commissaire charge des services financiers. "En 
garantissant la securite juridique de ces moyens de 
vente a distance, cette proposition favorisera les 
echanges transfrontaliers de services financiers , 
stimulera la concurrence et facilitera !'integration des 
marches. La generalisation escomptee des moyens 
de vente a distance sera completee par !' introduction 
de l'euro. Cette proposition marque une etape 
importante dans !'amelioration du Marche un ique des 
services financ iers et sera associee a d'autres initiati-
ves destinees a el iminer les obstacles existants" (voir 
article p. 6). 
Fixer des regles juridiques 
La proposition de Directive porte sur les contrats a 
distance concernant des services financ iers (bancai-
res, d'assurance, d'investissement, etc.) conclus dans 
le cadre d'un systeme organise de vente ou de pres-
tations de services a distance, pour lesquels le four-
nisseur et le consommateur utilisent exclusivement 
des moyens de communication a distance (telephone, 
courrier ou moyen electronique tel qu'lnternet) du 
debut des negociations jusqu'a la conclusion du con-
trat. La proposition harmoniserait totalement les 
reglementations des Etats membres concernant la 
vente a distance de services financiers , ce qui garanti-
rait !'appl ication de normes identiques dans !'ensem-
ble du Marche unique. 
8 December '9 8 • N o I 5 
La Directive fixerait des regles en ce qui concerne: 
• le droit du consommateur a un delai de reflexion 
("warming up") avant de conclure un contrat (le con-
sommateur devrait etre informe au prealable des 
conditions contractuelles proposees par le fournis-
seur qui ne pourrait les modifier un ilateralement pen-
dant un delai de quatorze jours), ce qui permettrait au 
consommateur de comparer differentes offres et 
d'examiner le contrat de maniere approfondie avant 
de donner son accord; 
• le droit de retractation du consommateur ("cool-
ing-off'), c'est-a-dire le droit, dans un delai de quator-
ze jours (30 jours pour les credits hypothecaires, les 
assurances sur la vie et les pensions), de renoncer au 
contrat sans penalite et sans indication de motif 
uniquement lorsque: 
- le contrat a ete signe avant que le consommateur 
n'ait eu connaissance de l'integralite des conditions 
contractuelles ou 
- si le consommateur a ete soumis a une incitation 
deloyale durant la periode de reflexion; 
• les droits fondamentaux des consommateurs lors-
que les services financiers demandes sont partielle-
ment ou totalement indisponibles (par exemple, le 
droit de remboursement}; 
• le droit du fournisseur a une indemnite lorsque le 
consommateur decide de se retracter apres le debut 
de la prestation de service; 
• !'interdiction de la vente forcee (c'est-a-dire la fou r-
niture de services a distance non demandes); 
• des limitations et des conditions d'uti lisation de 
certains moyens de communication a distance (res-
trictions concernant le demarchage telephonique ou 
le consommateur est contacte sans consentement 
prealable); 
• des procedures de reclamation et de recours pour 
le reglement des litiges entre fournisseurs et 
consommateurs. 
La Directive proposee viendrait completer la 
Directive 97/7/CEE qui fixe des regles con-
cernant la vente a distance de biens et de 
services autres que les services financiers. 
Cette proposition satisfait aux engagements 
pris par la Commission dans le cadre de la 
Communication de juin 1997 intitulee "Servi-
ces financiers: renforcer la confiance des con-
sommateurs" (voir SMN 11 °8). Cette proposi-
tion, qui repond aussi a la demande du Con-
seil europeen de Cardiff d'ameliorer le 
Marche unique des services financiers , sera 
presentee au Conseil des ministres de !'Union 
et au Parlement europeen pour adoption au 
titre de la procedure de codecision. 
Die Europaische Kommission 
hat eine Richtlinie vorge-
schlagen, mit der ein genauer 
Rahmen fiir den Fernverkauf 
von Finanzdienstleistungen 
im Binnenmarkt abgesteckt 
wird. Dabei bezieht sie sich 
auf den Absatz von Finanz-
dienstleistungen (z.B. Versi-
cherungen, Bankprodukte 
und Anlagefonds) per 
Telefon, mit Hil fe elektro-
nischer Kommunikations-
medien wie Internet oder 
per Briefpost. Der Vor-
schlag zielt auf volle 
Harmonisierung der einzel-
staatlichen Vorschriften 
zum Fernverkauf von 
Finanzdienstleistungen mit 
dem Ziel, ein hohes MaB an 
Verbraucherschutz zu 
gewahrleisten. Ferner sollen 
das Vertrauen der Ver-
braucher in derartige 
Dienstleistungen gestarkt 
und Anbietern von Finanz-
dienstleistungen ein prazise 
definierter Rechtsrahrnen 
fiir den gesamten Binnen-
rnarkt an die Hand gegeben 
werden. Die vorgeschlagene 
Richtlinie dii rfte auBerdem 
dazu beitragen, daB sich 
innerhalb der Union inno-
vative Formen des Handels 
mit Finanzdienstleistungen 
entwickeln. 
SERVICES & ESTABLISHMENT 
Services de securite , 
Les entreprises fournissant des services de secu-
rite privee constituent un secteur economique 
en pleine croissance dans de nombreux pays 
d)Europe. Toutefois) certains Etats membres 
estiment que ce secteur) en tant que tel) est 
exclu du champ d)application des regles du 
Marchi unique. Or) dans son Arret du 
29 octobre 1998 (Commission/Espagne) 
C-114/97)) la Gour de justice a confirme que 
cette position est incompatible avec le Marchi 
unique. La Commission) qui poursuit des 
procedures d)infraction similaires a regard 
d)autres Etats membres ( actuellement contre 
la Belgique et l)Italie)) a accueilli cet Arret 
comme un message clair a ?attention des Etats 
membres. 
Le secteur des services de securite privee reunit un 
large eventail d'activites, telles que les services de gar-
diennage des personnes et des biens, les transports 
de valeurs, !'installation et l'entretien de systemes 
d'alarmes, y compris !'exploitation de centrales pour 
la reception de signaux d'alarmes, ainsi que les detec-
tives prives et les conseils en la matiere. Or, certains 
Etats membres considerent que ce secteur en soi 
pourrait etre reglemente sur la base des criteres de 
nationalite ou d'etablissement. Dans le cas d'espece, 
Suite a des plaintes) la Commission europeen-
ne a decide d'envoyer a la France un avis 
motive concernant des entraves a la liberte 
d)etablissement et a la fibre prestation de 
services rencontrees par des organisateurs de 
spectacles) notamment les cirques. En effet) la 
licence accordee aux organisateurs d)autres 
Etats membres n)est delivree que pour une 
duree de deux ans) alors que les dirigeants 
franfais d'entreprises de spectacles ant le droit 
d'obtenir une licence definitive. En !'absence 
de reponse satisf aisante dans un delai de deux 
mois suivant reception de l'avis motive) la 
Commission pourrait saisir la Gour de justice. 
Conformement a certaines dispositions de l'Ordon-
nance n° 45-2330 du 13 octobre 1945 sur les specta-
cles, le directeur d'une entreprise de spectacles qui 
la loi espagnole 23/ 1992 du 30.7.1 992, en particulier 
ses articles 7, 8 et I 0, soumet la delivrance d'une 
autorisation pour exercer une telle activite sur le 
territoire espagnol a la condition que l'entreprise ait 
la nationalite espagnole, que ses administrateurs et 
directeurs aient leur residence en Espagne, et, dans le 
cas du personnel de securite, qu'il possede la natio-
nalite espagnole. 
La Cour de justice a estime que la reglementation 
espagnole viole les articles 48, 52 et 59(' ) du T raite 
CE. Elle a, tout d'abord, rejete l'applicabilite de 
I' exception prevue aux articles 48 § 4 et 55 du T raite 
CE: ce secteur ne fait pas partie de «!'administration 
publique» en !'absence d'une participation directe et 
specifique a l'exercice de l'autorite publique. De sur-
cro,t, la Cour de justice a ecarte !'exception de la 
«securite publique», telle que visee par les articles 48 
§ 3 et 56 du T raite CE: en effet, la faculte de limiter 
les libertes du Marche unique pour des raisons de 
securite publique ne peut pas exclure tout un secteur 
economique tel que celui de la securite privee. 
(I) Ces articles concernent respectivement la libre 
circulation des travailleurs, le droit d'etablissement 
et la lib re circulation des services. 
n'est pas de nationalite fran~aise ne peut, lors de sa 
premiere demande de licence, obtenir qu 'une licence 
temporaire delivree pour une duree de deux ans 
alors qu'un dirigeant fran~ais a le droit d'obtenir une 
licence definitive. 
Selon la Commission, ii s'agit d'une discrimination sur 
base de la nationalite, incompatible avec les principes 
de liberte d'etablissement et de libre prestation de 
services poses par le T raite de Rome (articles 52 
et 59). 
En outre, l'une des conditions requises pour l'obten-
tion de la licence est de ne diriger qu'une seule 
entreprise de spectacles. Cette condition ne permet 
done pas au dirigeant d'une entreprise, etabli dans un 
Etat membre autre que la France, d'ouvrir un etablis-
sement secondaire en France, ce qui contrevient 
egalement au principe de la liberte d'etablissement. 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Jurgen Tiedje 
DG XV/D-3 
TEL: ( + 32 2) 295 05 25 
FAX:(+ 32 2) 299 30 88 
E-mail: D3@dg15.cec.be 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Virginie Guennelon 
DG XV/D-3 
TEL: (+ 32 2) 295 84 08 
FAX: ( + 32 2) 299 30 88 
E-mail: D3@dgl5.cec.be 
FREE MOVEMENT OF PEOPLE 
Droit de se · our 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Gerard Beaudu 
DG XV/A-3 
TEL: (+32 2) 295 99 26 
FAX: ( + 32 2) 295 60 90 
E-mail: A3@dgl5.cec.be 
Line serie de problemes rencontres par des 
citoyens souhaitant exercer leurs droits dans le 
Marche unique ont ete recemment resolus 
apres intervention de la Commission euro-
peenne aupres des Etats membres concernes. 
Des solutions ont pu etre trouvees avant que 
la Cour de la justice europeenne ne soit saisie1 
et parfois meme avant qu 'une procedure 
formelle d'infraction soit ouverte. Les princi-
paux problemes rencontres concernaient des 
difficultes d'obtention du droit de sejour et 
des expulsions injustifiees. Quelques exemples: 
• Un citoyen fran~ais etudiant au Royaume-Uni a 
introduit une plainte aupres de la Commission parce 
que le Home Office avait garde ses papiers d'identite 
ainsi que ceux de son epouse (ressortissante d'un 
pays tiers) pendant le traitement de leurs demandes 
de permis de sejour. En consequence, quand les 
interesses ont souhaite se rendre a l'etranger, ils ont 
dG demander au Home Office de leur rendre leurs 
passeports et le traitement de leurs demandes a ete 
suspendu jusqu'a la restitution des passeports au 
Home Office. La Commission a souleve le cas avec 
les autorites britanniques parce que cette pratique 
ne semblait pas compatible avec la Directive 
concernant le droit de sejour des etudiants 
(93/96/CEE). Suite a cette intervention, de nouvelles 
methodes de travail sont mises en place pour 
permettre aux individus qui sollicitent un permis de 
sejour de l'UE en personne (plut6t que par la poste) 
de conserver leurs documents d'identite afin de 
pouvoir voyager entre-temps. 
• Un citoyen etudiant en Allemagne, avec la double 
nationalite portugaise et bresilienne, a introduit une 
plainte aupres de la Commission parce qu'on lui 
avait refuse un permis de sejour de !'Union euro-
peenne et que son passeport avait ete estampille 
avec un timbre ne lui permettant que d'etudier et 
non de travailler. De l'avis de la Commission, la 
Directive concernant le droit de sejour des etudiants 
permet aussi bien d'etudier que de travailler. En 
outre, puisque le ressortissant est Portugais, ii avait 
le droit de travailler dans un autre Etat membre. 
Apres contact avec les autorites allemandes, le 
demandeur a re~u son perm is de sejour de l'UE et a 
ete autorise a travailler. 
• Lors de son entree en Suede, un ressortissant 
irlandais etudiant dans ce pays s'est vu poser des 
questions sur les raisons de sa visite, son passeport 
a ete tamponne a l'entree et le permis de sejour a 
ete appose sur son passeport alors qu'il aurait du 
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constituer un document distinct. T outes ces prati-
ques sont contraires au droit communautaire ( en 
particulier a la Directive 93/96/CEE). Les autorites 
suedoises ont a present adresse de nouvelles 
instructions a leurs services de police et des frontie-
res leur enjoignant de ne plus viser les passeports 
des ressortissants de !'Union et de ne plus y apposer 
l'autorisation de sejour. 
• Un ressortissant marocain marie a une citoyenne 
allemande travaillant en France a introduit une plainte 
aupres de la Commission parce que sa demande de 
visa aupres du consulat fran~ais au Maroc a ete 
rejetee sans aucune justification de cette decision. 
La Commission a pris contact avec les autorites 
fran~aises parce que les ressortissants des pays non-
membres de !'Union europeenne qui sont membres 
de la famille de ressortissants de l'UE ont le droit de 
recevoir des visas gratuitement et sans formal ites 
excessives. Un tel visa ne peut etre refuse que pour 
des raisons d'ordre public. Suite a !'intervention de 
la Commission, le demandeur a re~u son visa. 
• Dans trois affaires recentes, des arretes d'expul-
sions frappant des citoyens europeens ont ete 
annules a la suite d'une intervention de la Commis-
sion. Une ressortissante espagnole avait ete expul-
see d'ltalie apres avoir commis un delit mineur de 
vol en 1992, pour lequel elle avait ete punie d'une 
faible amende. En depit de plusieurs recours centre 
la decision, l'arrete d'expulsion etait toujours en 
vigueur en 1997 et la plaignante n'a pas ete en 
mesure d'accepter un travail qui lui avait ete 
propose en ltalie. T oujours en ltal ie, un musicien 
independant du Royaume-Uni a ete expulse au motif 
qu'il n'avait pas demande son titre de sejour dans les 
delais requis et qu'il ne disposait pas de ressources 
financieres suffisantes. En 1995, un ressortissant ita-
lien resident en France avec sa famille depuis 1958 
(depuis l'age de quatre ans) s'est vu ordonner de 
quitter le pays au motif de condamnations penales 
pour vol, bien que sa sortie de prison remonte a 
1992 et qu'il soit reste depuis lors en France sans 
avoir de nouvelles difficultes avec la justice. 
Or, conformement a une legislation communautaire 
remontant a 1964 (Directive 64/221 /CEE), confir-
mee par la jurisprudence de la Cour de justice, Jes 
Etats membres ne peuvent expulser des ressor-
tissants communautaires que si ces derniers repre-
sentent une menace reelle et suffisamment serieuse 
pour l'ordre public. La Directive precise explicite-
ment que le fait qu'une personne ait comm is un del it 
penal ne constitue pas en soi un motif suffisant pour 
justifier un arrete d'expulsion. 
' PROGRES ACCOMPLIS 
' DANS L'ACHEVEMENT 
, 
DU MARCHE UNIQUE 
Le Tableau d'affichage et l'avis des entreprises 
L. Commission europeenne, le Conseil des ministres 
de l'UE et le Parlement europeen ont tenu deux tiers des 
engagements qu'ils avaient contractes dans le cadre du 
Plan d'action en faveur du Marche unique adopte en juin 
1997. Selon la derniere edition du Tableau d'affichage du 
Marche unique, presentee au Conseil europeen de Vienne, 
les Etats membres n'ont cesse de progresser dans !'appli-
cation de la legislation du Marche unique. Par ailleurs, une 
enquete menee en septembre aupres de plus de 4 OOO 
chefs d'entreprise indique que la plupart considerent que 
le Marche unique a deja eu des retombees positives pour 
leur activite, meme si les obstacles aux echanges restent 
globalement inchanges depuis un an. 
I. Le Tableau d'affichage 
Le dernier Tableau d'affi-
chage traduit une ameli-
oration constante des 
efforts accomplis par les 
Etats membres dans la 
transposition des Direc-
tives. Le pourcentage de 
Directives non encore 
appliquees par tous les 
Etats membres n'est plus 
que de 14,9 %, alors qu'il 
etait de 26,7 % en no-
vembre 1997. Toutefois, 
certains Etats membres 
ont pris du retard 
(Luxembourg, lrlande et 
Portugal). Les Etats 
membres qui n'ont pas 
de bons resultats en 
matiere de transposition 
des Directives sont egalement ceux qui font l'objet de plus 
de procedures d'infraction pour application incorrecte. 
L'acceleration du processus se traduit par une augmen-
tation substantielle du nombre de procedures ouvertes. 
C'est dans le domaine de la libre circulation des marchan-
dises qu'elles sont les plus nombreuses, mais c'est dans 
les domaines des transports, de la fiscalite, des services 
et de l'etablissement qu'elles sont les plus difficiles a 
resoudre. 
"La transparence creee par le Tableau d'affichage se revele etre un 
outil utile pour detecter les problemes qui subsistent dans le 
Marche unique et pour encourager les Etats membres a les 
resoudre", a declare le Commissaire Mario Monti. "Cette derniere 
edition confirme que nous devons continuer a concentrer nos 
efforts sur la mise en oeuvre effective des regles du Marche unique 
en sensibilisant les Etats membres et en engageant les procedures 
d'infraction necessai res". 
Succes du Plan d'action 
Le Plan d'action de juin 1997 peut d'ores et deja etre considere 
comme un succes. Quarante actions individuelles ont deja ete rea-
lisees, notamment: 
- trois des quatre propositions legislatives prioritaires (inventions 
biotechnologiques, liberalisation de la fourniture de gaz et meca-
nisme de transparence pour les services de la societe de !'infor-
mation); 
- d'importantes initiatives pour combler les lacunes ou completer le 
cadre legislatif (marches publics, paquet fiscal, services financiers, 
politique de la concurrence, douane et transit); 
- des mesures visant a simplifier la legislation au niveau communau-
taire et au niveau national; 
- des mesures visant a ameliorer la gestion quotidienne du Marche 
unique au niveau a la fois des Etats membres (etablissement de 
centres de coordination et de points de contact pour les entre-
prises et pour les citoyens) et de l'UE (acceleration des procedu-
res d'infraction); 
- des initiatives visant a rap-
procher le Marche unique 
des citoyens (Dialogue avec 
les citoyens) et a ameliorer la 
protection des consomma-
teurs (Directive sur les 
garanties ). 
Les effets du Plan d'action, qui 
arrive a expiration a la fin de 
l'annee, ne seront pas cous 
ressentis immediatement par 
les citoyens et les entreprises. 
C'est notamment le cas des 
propositions qui doivent 
encore etre adoptees et des 
Directives qui n'ont pas 
encore ete transposees dans 
le droit national. D'autres 
actions ont pris du retard. 
T outefois, le Plan d'action a jete les bases d'un Marche unique plus 
fort dans lequel les citoyens et les entreprises seront mieux a meme 
de tirer parti des possibilites de la monnaie unique. 
Des progres encourageants 
Les progres realises dans la mise en oeuvre des Directives sont en-
courageants, mais variables. Certains Etats membres - le Dane-
mark, la Finlande, la Suede et les Pays-Bas - continuent a enregistrer 
de bons resultats. D'autres - l'Autriche, l'Allemagne et la Belgique -
ont ameliore leur situation. T outefois, ces progres ont eu pour effet 
de faire reculer, comparativement, les Etats membres dont les taux 
de transposition n'ont pas augmente, comme le Luxembourg, 
l'lrlande et le Portugal. En date du 15 octobre 1998, ii y avait encore 
203 Directives qui n'avaient pas ete transposees par un ou plusieurs 
Etats membres. Le Luxembourg et l'lrlande, par exemple, doivent 
encore notifier respectivement I 00 et 96 directives. Alors que 
presque tous les Etats membres ont accelere la mise en oeuvre des 
nouvelles Directives, le retard moyen de notification depasse tou-
jours douze mois. De plus, ii apparalt aujourd'hui clairement que 
toutes les Directives en souffrance ne seront pas transposees avant 
la fin de I 998. 
EMF FMWMfi·W·MWWI 
Pourcentage de Directives du Marche unique 
non encore notifiees a la Commission 
L IRL p F EL B 
Oct. 98 6,2 5,8 5,7 5,6 5,5 5,2 5,2 
Mai98 5,6 5,4 6,4 5,9 5,6 5,5 7,1 
Nov. 97 6,5 5,4 7,6 5,9 7,4 7,5 8,5 
Les plus grosses difficultes de mise en ceuvre se situent dans le 
domaine des telecommunications, des marches publics et des 
transports. 
Ventilation des taux de non-transposition des Directives, 
par secteur et par Etat membre (au Is octobre 1998) 
% B DK D G E F IRL L NL A P FIN s UK 
Telecommunications ( 15) 66,7 10 2 4 
Marches publics (10) 60,0 I 4 I 2 4 
T ranseorts ( 48) 52,I 12 7 17 12 II 
Propriete intellectuelle et 
industrielle (7) 42,9 
Politique sociale (38) 26,3 I 
Produits chimiques (74) 21,6 II 
Contr61es veterinaires ( 193) 18,1 10 13 23 14 19 14 4 17 17 13 
Environnement (92) 17,4 II 7 6 6 4 4 3 5 
Produits cosmetiques (38) 15,8 4 2 
Produits alimentaires (IOI) 14,8 10 II 
Biens d'equipement (99) 12,1 I 
Vehicules automobiles ( 146) 8,2 II 
Contr61es phytosanitaires ( 172) 6,4 10 3 
TOTAL 
Lettres de mise 
en demeure 
Avis motives 
Cas renvoyes devant 
la Cour de justice 
Arrets de la Cour 
de justice 
64 20 33 64 32 67 76 74 80 26 55 74 12 18 50 
Augmentation des procedures d'infraction 
L'un des effets de la mise en oeuvre des nouvelles regles internes 
de la Commission relatives a la conduite des procedures d'infrac-
tion a ete une augmentation sensible du nombre d'infractions par 
rapport a !'edition precedente du Tableau de bord (voir SMN 
n° 13). Cela s'explique en grande partie par le fait que la Commis-
sion a desormais pour pratique d'adresser directement une lettre 
de mise en demeure aux Etats membres (premiere etape de la 
procedure d'infraction prevue a !'article 169 du T raite CE) plut6t 
qu'une simple demande d'informations. La repartition des infrac-
tions entre les Etats membres est tres inegale. De plus, les Etats 
membres qui sont le plus souvent en retard pour mettre les 
Directives en oeuvre (la France, l'ltalie, la Belgique et la Grece) 
sont souvent aussi ceux qui ont le taux le plus eleve d'infractions 
pour application incorrecte et non-transposition des regles du 
Marche unique. 
B DK D E EL F IRL I L NL A P FIN S UK EU 
9.97-9.98 34 42 36 37 78 60 15 24 19 16 17 25 429 
3.97-3.98 22 45 45 24 70 so 17 22 25 14 17 17 395 
9.97-9.98 25 17 15 12 45 31 10 19 14 219 
3.97-3.98 19 10 13 9 30 16 4 13 8 140 
9.97-9.98 8 13 2 2 4 48 
3.97-3.98 6 6 6 0 2 38 
9.97-9.98 9 8 0 5 47 
3.97-3.98 22 I I 0 41 
Les procedures d'infraction concernant la libre circulation des mar-
chandises et des services et le droit d'etablissement representent 
la moitie du nombre total d'infractions aux regles du Marche uni-
que. La plupart de ces cas d'infraction sont resolus avant d'etre ren-
voyes devant la Cour de justice. T outefois, les cas d'infraction dans 
les domaines des transports, de la fiscalite, des services et de l'eta-
blissement sont les plus difficiles a resoudre et sont done le plus 
souvent renvoyes devant la Cour, c'est done dans ces domaines 
que !'application du droit communautaire est le plus controversee. 





UK E D NL DK s FIN EU 
3,8 2,7 2,7 2,1 1,5 1,5 0,9 14,9 
3,8 3,3 5,4 2,2 2,2 2,0 1,2 18,2 
4,6 4,7 8,5 3,5 3,2 6,2 4,3 26,7 
'"') ! ~ 
i 
Lettres de Avis Cas Ratio Arrets de 
mise en motives renvoyes saisines / la Cour 
demeure devant la mises en de justice 
Cour de demeure 
justice 
Libre circulation des marchandises 116 53 2 1,7 20 
Libre circulation des services et 
etablissement: 
- Etablissement et 
prestations de services 
-Transport 
-Telecommunications 

































Informations communiquees par les Etats membres 
11 est essentiel que les regles du Marche unique soient non seule-
ment mises en place, mais appliquees correctement. Un certain 
nombre de mecanismes ont ete crees recemment pour permettre 
aux Etats membres de communiquer des informations a la Com-
miss ion et d'echanger des renseignements concernant les proble-
mes qui se posent dans le fonctionnement quotidien du Marche 
unique. Le Tableau d'affichage presence les informations ainsi 
recuei llies, grace notamment aux centres de coordination et aux 
points de contact pour les citoyens et les entreprises, institues 
dans le cadre du Plan d'action. Autre mecanisme d'information en 
retour: !'application de la Decision 3052/95, qui oblige les Etats 
membres a informer la Commission des mesures prises en dero-
gation au principe de la reconnaissance mutuelle. 
Tous ces mecanismes confirment que les obstacles au Marche uni-
que les plus souvent cites sont !'imposition de specifications, de 
normes et de procedures d'essai et d'homologation nationales et 
!'absence de reconnaissance mutuelle des differentes specifications 
nationales. Ces conclusions refletent exactement les avis recueillis 
dans le cadre de l'enquete menee aupres des chefs d'entreprise. 
Cette enquete, publiee aux cotes du Tableau d'affichage, donne une 
bonne image de la perception que les entreprises ont du fonction-
nement du Marche un ique. 
Le texte complet du Tableau d'affichage du Marche 
unique est disponible via le site Internet de la DG XV: 















Scoreboard and Business Opinion 
Te European Commission, the EU's Council of 
Ministers and the European Parliament have met two 
thirds of their commitments under the June 1997 Single 
Market Action Plan, according to the latest issue of the 
Scoreboard presented to the Vienna European Council. 
Member States have achieved steady progress on imple-
menting Single Market legislation and a survey of over 
4000 businessmen interviewed in September indicates 
that most companies are benefiting from the Single 
Market even if trade barriers are broadly similar to those 
a year ago. 
I. New Scoreboard 
The Scoreboard reveals 
steady improvement on 
implementing Single 
Market legislation with a 
percentage of Directives 
not yet applied by all 
Member States falling 
to 14. 9% compared to 
26. 7% in November 
1997. However, some 
Member States have 
fallen behind (Luxem-
bourg, Ireland and Por-
tugal). Member States 
with a poor record on 
implementing Directives 
tend to be subject to 
most infringement pro-
cedures for poor application of the rules in practice. 
Acceleration of infringement procedures has resulted in a 
substantial increase in number of new cases opened. Free 
movement of goods is the area with the highest number of 
infringement cases, but cases concerning transport, taxa-
tion, services and establishment are the most difficult to 
resolve. 
"The transparency introduced by the Scoreboard is proving to be 
a useful tool for highlighting where Single Market problems persist 
and for encouraging Member States to rectify these problems", 
commented Single Market Commissioner Mario Monti. "The latest 
issue of the Scoreboard confirms that we will have to continue to 
focus our efforts on ensuring Single Market rules are applied in 
practice through enforcement and raising awareness". 
Success of the Action Plan 
The June 1997 Action Plan can already be counted as a success. 
Forty individual actions have already been delivered, including: 
- three out of four priority legislative proposals (biotechnological 
inventions, gas liberalisation and the transparency mechanism for 
information society services); 
- important initiatives to tackle weaknesses or complete the legis-
lative framework (including public procurement review, tax pack-
age, financial services framework, competition policy, customs 
and transit action plan); 
· measures to simplify legislation at Community and national level; 
. measures to improve the day-to-day management of the Single 
Market at the level of both Member States (establishment of co-
ordination centres and contact points for business and citizens) 
and the EU (acceleration of infringement procedures); 
- initiatives to bring the Single Market closer to citizens (Dialogue 
with Citizens) and improve 
consumer protection (guar-
antees Directive). 
The effects of the Action Plan, 
which comes to a close at the 
end of the year, will not all be 
felt immediately by citizens 
and businesses. This is particu-
larly the case of proposals yet 
to be adopted or Directives 
yet to be implemented in 
national law. Other actions 
are lagging behind. However, 
the Action Plan has laid the 
groundwork for a stronger 
Single Market in which citizens 
and businesses will be better able to take advantage of the oppor-
tunities opened up by the single currency. 
Encouraging progress 
Progress in implementing Directives has been encouraging but 
variable. Some Member States (Finland, Denmark, Sweden and the 
Netherlands) continue to perform well; others (Austria, Germany 
and Belgium) have improved their record. However, those with a 
static performance (namely Luxembourg, Ireland and Portugal) 
have now fallen behind. As of 15 October there remained 203 
Directives not yet implemented by one or more Member States. 
Luxembourg and Ireland have for example 100 and 96 Directives 
yet to be notified. While almost all Member States have speeded up 
implementation of new Directives, the average delay of notification 
is still in excess of 12 months. Moreover, it is now clear that it is 
unlikely that all outstanding Directives will be implemented before 
the end of 1998. 
Telecommunications ( 15) 
Public Procurement ( I 0) 
Transport (48) 
Intellectual and industrial 
property (7) 
Social Policy (38) 
Chemical products (7 4) 
Veterinary checks ( 193) 
Environment (92) 
Cosmetic products (38) 
Food legislation (IOI) 
Capital goods (99) 
Motor Vehicles (146) 
Plant-health checks ( 172) 
TOTAL 




Cases referred to the 






Comparison of Member States' implementation deficits 
(% rate of Single Market Directives not yet notified to the Commission) 
L IRL p F EL B 
Oct. 98 6.2 5.8 5.7 5.6 5.5 5.2 5.2 
May98 5.6 5.4 6.4 5.9 5.6 5.5 7.1 
Nov. 97 6.5 5.4 7.6 5.9 7.4 7.5 8.5 
Most implementation difficulties occur in the areas of telecommu-
nications, public procurement and transport. 
Non-implemented Directives breakdown 
by area and Member State (1 5.1 0.98) 
% B DK D EL E F IRL I L NL A 
66.7 10 2 2 
60.0 I 
52.1 12 17 12 
42.9 
26.3 
P FIN S UK 
II 
A UK E D NL 
4.2 3.8 2.7 2.7 2.1 
5.2 3.8 3.3 5.4 2.2 
10.1 4.6 4.7 8.5 3.5 
DK s FIN EU 
1.5 1.5 0.9 14.9 
2.2 2.0 1.2 18.2 
3.2 6.2 4.3 26.7 
Letters of Reasoned Cases Ratio: 
21.6 11 7 formal opinions referred referrais/ 
18.1 10 13 23 14 19 14 17 17 13 
17.4 11 
15.8 
14.8 10 II 
12.1 
8.2 7 11 
6.4 I I O 3 
64 20 33 64 32 67 76 74 80 26 55 74 12 18 so 
Infringement procedures increasing 
One effect of improvements introduced to the Commission's 
handling of infringement procedures has been a noticeable increase 
in the number of infringements compared to the previous issues of 
the Scoreboard. This is largely because the Commission now tends 
to send Member States a letter of formal notice (first stage of the 
infringement procedure under Article 169 of the EC Treaty) rather 
than an informal request for information.The distribution of 
infringements between Member States is very uneven. Moreover, 
several Member States that are most often late in implementing 
Directives (France, Italy, Belgium and Greece) also have the highest 
share of infringement cases for incorrect implementation and 
failure to apply Single Market rules. 
B DK D E EL F IRL I L NL A P FIN S UK EU 
9.97-9.98 34 8 42 36 37 78 60 15 24 19 16 17 25 429 
3.97-3.98 22 8 45 45 24 70 so 17 22 25 14 17 17 395 
9.97-9.98 25 3 17 15 12 45 31 10 19 14 219 
3.97 -3.98 19 I I O 13 9 30 16 4 13 8 140 
9.97-9.98 8 0 3 3 13 48 





Infringement procedures concerning the free movement of goods 
and services and freedom of establishment account for half the 
total number of Single Market infringements. Most infringement 
cases are resolved before being referred to the Court of Justice. 
However, cases in the areas of transport, taxation, services and 
establishment are the most difficult to resolve and so are most 
often referred to the Court, which implies that it is in these 
areas that the application of Community law is most contro-
versial. 
II Decemb er ' 98 • N o 15 
notice to Court letters of 
of Justice 
Free movement of goods 116 53 
Free movement of services and 
establishment 88 62 18 
- Establishment and 
provision of services: 50 34 II 
. Transport II 27 7 
- Telecommunications 27 I 0 
Free movement of people 68 24 6 
Environment 55 35 10 
Public procurement 52 24 
Taxation 37 17 10 
Consumers 8 0 
Intellectual and commercial property 0 
Total 429 219 48 
Feedback from national administrations 
It is essential that Single Market rules are not only put in place, but 
applied properly. A number of mechanisms have been set up 
recently to enable Member States to channel feedback to the 
Commission and exchange information regarding problems arising 
in the day-to-day functioning of the Single Market: namely the 
co-ordination centres and contact points for citizens and business 
and the application of Decision 3052/95, which obliges Member 
States to notify measures taken in derogation to the principle of 
mutual recognition. 
All these mechanisms confirm that most commonly reported Single 
Market obstacles concern imposition of national specifications and 
standards, testing and certification and the absence of mutual 
recognition of different national specifications. These findings 
closely mirror the views of companies reported in the business 
survey which was carried out alongside with the Scoreboard to 
provide feedback on business' perception on the functioning of the 
Single Market. 
The full text of the Scoreboard is available 


























Die Europiiische Kommission, der EU-Ministerrat und 
das Europaische Parlament haben zwei Drittel ihrer mit 
dem Binnenmarkt-Aktionsplan im Juni 1997 eingegange-
nen Verpflichtungen erfi.illt. GemaB der neuesten Aus-
gabe des Binnenmarktanzeigers, die dem Europaischen 
Rat von Wien vorgelegt wurde, haben die Mitgliedstaaten 
kontinuierlich Fortschritte bei der Umsetzung der 
Binnenmarktvorschriften erzielt. Eine Umfrage bei uber 
4000 Unternehmenschefs zeigt, daB die meisten Firmen 
Nutzen aus dem Binnenmarkt ziehen, die Handelsschran-




ger zeigt mit einem 
Ruckgang des Anteils der 
nicht von allen Mitglied-
staate n umgesetzten 
Richtlinien von 26,7 % 
(November 1997) auf 
14,9 % eine stetige Ver-
besserung auf. Allerdings 
sind e,mge Mitglied-
staaten zuruckgefallen 
(Luxemburg, Irland und 
Portugal), und die EU-
Lander mit hohem Um-
setzungsdefizit sind auch 




wendung der geltenden 
Vorschriften eingeleitet werden. Durch beschleunigte 
Vertragsverletzungsverfahren hat sich die Zahl der neuen 
Verfahren betrachtlich erhoht. Die meisten Falle betref-
fen den freien Warenverkehr, die schwierigsten hingegen 
die Bereiche Verkehr, Steuern, Dienstleistungen und 
N iederlassungsrecht. 
,,Der Binnenmarktanzeiger schafft T ransparenz und erweist sich als 
hilfreich, wenn es darurn geht aufzuzeigen, wo auf dern Binnen-
markt Probleme fortbestehen, und die Mitgliedstaaten dazu anzu-
halten, diesen Problemen abzuhelfen", erlauterte das fur den 
Binnenmarkt zustandige Komrnissionsrnitglied Mario Monti. ,,Die 
neueste Ausgabe des Binnenrnarktanzeigers bestatigt, daB wir uns 
weiterhin, sowohl auf dern Verfahrensweg als auch mit Sensibili-
sierungsmaBnahrnen, intensiv um die Anwendung der Binnen-
rnarktvorschriften in der Praxis, um den Abbau der noch 
bestehenden Schranken und um die Beseitigung von Marktverzer-
rungen bernuhen mussen". 
Aktionsplan erfolgreich 
Der Aktionsplan vorn Juni 1997 kann bereits jetzt als Erfolg 
gewertet werden. Vierzig EinzelmaBnahrnen sind inzwischen abge-
schlossen, darunter: 
- drei der vier als vorrangig eingestuften Vorschlage fur Rechtsakte 
(biotechnologische Erfindungen, Liberalisierung des Gasmarktes 
und T ransparenzmechanismen fur die Dienste der lnformations-
gesellschaft); 
- wichtige lnitiativen zur Behebung von Mangeln bzw. zur Vervoll-
standigung des Rechtsrahmens ( unter anderem Uberarbeitung 
der Vorschriften uber die Vergabe offentlicher Auftrage, Steuer-
paket, Rechtsrahmen fur den Bereich Finanzdienstleistungen, 
Wettbewerbspolitik, Aktionsplan fur die Bereiche Zoll und Ver-
sandverfahren ); 
- MaBnahmen zur Vereinfachung der gemeinschaftlichen und der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften; 
- MaBnahmen zur besseren Bewaltigung der taglichen Aufgaben im 
Binnenmarkt, sowohl in den Mitgliedstaaten (Einrichtung von 
Koordinierungsstellen und Kontaktstellen fur Unternehmen und 
Burger) als auch auf EU-Ebe-
ne (beschleunigte Vertrags-
verletzungsverfahren); 
- lnitiativen, die dem Burger 
den Binnenmarkt naher-
bringen sollen (Dialog mit 
Burgen) und MaBnahmen zur 
Verbesserung des Verbrau-
cherschutzes (Richtlinie uber 
Garanti en). 
Die Wirkung des Binnen-
markt-Aktionsplans, der Ende 
des Jahres auslauft, ist fur Bur-
ger und Unternehmen nicht 
sofort spurbar, vor allern dort, 
wo Vorschlage noch verab-
schiedet und Richtlinien erst 
noch in einzelstaatliche Rechts-
vorschriften urngesetzt werden mussen. Andere Aktionen wie-
derum haben sich verzogert. Dennoch hat der Aktionsplan die 
Grundlage fur einen gefestigten Binnenrnarkt geschaffen, in dern 
Burger und Unternehrnen eher in der Lage sind, die Vorteile zu 
nutzen, die die gemeinsame Wahrung mit sich bringt. 
Ermutigende Fortschritte 
Die Fortschritte bei der Umsetzung der Richtlinien sind zwar 
errnutigend, stellen sich von Land zu Land jedoch unterschiedlich 
dar. Einige Mitgliedstaaten - Finnland, Danemark, Schweden und die 
Niederlande - erzielen weiterhin gute Ergebnisse. Andere - Oster-
reich, Deutschland und Belgien - haben ihre Leistung verbessert, 
wahrend Lander, in denen die Entwicklung stagniert, namentlich 
Luxemburg, Irland und Portugal, inzw.ischen zuruckgefallen sind. 
Am I 5. Oktober 1998 waren 203 Richtlinien noch nicht von alien 
Mitgliedstaaten umgesetzt. So mussen etwa Luxemburg und Irland 
noch die Umsetzungsvorschriften fur I 00 bzw. 96 Richtlinien mel-
den. Zwar haben alle Mitgliedstaaten die Umsetzung neuer Richt-
linien beschleunigt, aber der Verzug bei der Meldung von Urnset-
zungsvorschriften durch die Mitgliedstaaten liegt noch imrner bei 
uber 12 Monaten. Es ist deutlich, daB bis Ende 1998 wohl kaum alle 
Richtlinien umgesetzt sein werden. 
EMH NfW+M;+·+·+ +Mi 
Umsetzungsdefizit der Mitgliedstaaten 
(Prozentsatz der Binnenmarktrichtlinien, fiir die noch keine Umsetzungsvorschriften gemeldet wurden) 
L IRL p F EL B 
0kt. 98 6,2 5,8 5,7 5,6 5,5 5,2 5,2 
Mai 98 5,6 5,4 6,4 5,9 5,6 5,5 7,1 
Nov. 97 6,5 5,4 7,6 5,9 7,4 7,5 8,5 
Die meisten Umsetzungsprobleme bestehen in den Bereichen 
T elekommunikation, offentliches Auftragswesen und Verkehr. 
Nicht umgesetzte Richtlinien nach Bereich und Mitgliedstaat 
(per 15.1 0.98) 
% 
T elekommunikation ( 15) 66,7 
Offentliches Auftragswesen ( I 0) 60,0 
Verkehr ( 48) 






B DK D EL 
10 
12 
E F IRL L NL A P FIN 
2 
I 
17 12 II 
I 
s UK 
A UK E D NL DK 
4,2 3,8 2,7 2,7 2,1 1,5 
5,2 3,8 3,3 5,4 2,2 2,2 
10,1 4,6 4,7 8,5 3,5 3,2 
Frist· 
s FIN EU 
1,5 0,9 14,9 
2,0 1,2 18,2 
6,2 4,3 26,7 
Mit Vor den Verhaltnis 21,6 9 6 I I 7 
18,I 10 13 23 14 19 14 17 17 
Chemische Erzeugnisse (7 4) 
Veterinarkontrollen (1 93) setzungs- Grunden Gerichts- Anrufungen 13 
Umwelt (92) 17,4 II 4 5 
Kosmetische Erzeugnisse (38) 15,8 
Lebensmittelrecht (IOI) 
lnvestitionsguter (99) 
Kraftfahrzeuge (1 46) 
Pflanzengesundheitliche 





14,8 10 II 
12,1 
8,2 II 
6,4 I 10 I 3 
64 20 33 64 32 67 76 74 80 26 55 74 12 18 so 
Mehr Vertragsverletzungsverfahren 
Die verbesserte Handhabung des Vertragsverletzungsverfahrens 
durch die Kommission drOckt sich in einem deutlichen Anstieg der 
Zahl der Verfahren seit Veroffentlichung des letzten Binnenmarkt-
anzeigers aus (siehe SMN Nr.13). Das liegt vor allem daran, daf3 die 
Kommission den Mitgliedstaaten nun eher Fristsetzungsschreiben 
(erste Phase des Vertragsverletzungsverfahrens gemaB Artikel 169 
des EG-Vertrages) anstelle informeller Auskunftsersuchen Ober-
mittelt. Die Vertragsverletzungen verteilen sich sehr ungleichmaf3ig 
auf die Mitgliedstaaten. Ferner haben einige der Mitgliedstaaten, in 
denen sich die Umsetzung am haufigsten verzogert (Frankreich, 
ltalien, Belgien und Griechenland), auch den hochsten Anteil an 
Verfahren wegen unkorrekter Umsetzung oder Nichtanwendung 
von Binnenmarktvorschriften. 
B DK D E EL F IRL I L NL A P FIN S UK EU 
9.97-9.98 34 8 42 36 37 78 60 9 15 24 19 16 17 25 429 
3.97-3.98 22 8 45 45 24 70 50 7 17 22 25 14 17 17 395 
9.97-9.98 25 3 17 IS 12 45 31 10 19 5 14 219 
sehene Stellungnahmen 3.97-3.98 19 I 10 13 9 30 16 4 13 2 8 140 
Vor den Gerichtshof 9.97-9.98 8 13 2 2 4 48 
gebrachte Falle 3.97-3.98 6 6 6 0 2 38 
Urteile des Gerichts- 9.97-9.98 9 0 5 47 
hofes der Europaischen 3.97-3.98 22 I 0 41 
Gemeinschaften 
Die Halfte der Vertragsverletzungsverfahren im Bereich Binnen-
markt betrifft den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie 
die Niederlassungsfreiheit. Die meisten Falle werden nicht vor den 
Gerichtshof gebracht, sondern vorher beigelegt. Am schwierigsten 
zu losen sind die Probleme in den Bereichen Verkehr, Steuern, 
Dienstleistungen und Niederlassungsfreiheit; solche Falle werden 
am haufigsten an den Gerichtshof verwiesen. Das deutet darauf hin, 
daf3 hier die gr6Bten Kontroversen Ober die Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts bestehen .. 
I 
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schreiben versehene hof des Gerichts-
Stellung- gebrachte 
nahmen Falle 
Freier Warenverkehr 116 53 
Freier Dienstleistungsverkehr 
und Niederlassungsrecht 88 62 18 
- Niederlassungsrecht und 
Dienstleistungsfreiheit so 34 II 
- Verkehr II 27 7 
- T elekommunikation 27 I 0 
Freier Personenverkehr 68 24 
Umwelt SS 35 10 
Offentliches Auftragswesen 52 24 2 
Steuerwesen 37 17 10 
Verbraucher 3 0 
Geistiges und gewerbliches Eigentum 5 
lnsgesamt 429 219 48 
Feedback der einzelstaatlichen Behorden 
Die Binnenmarktvorschriften mussen nicht nur umgesetzt, 
sondern auch ordnungsgemaf3 angewandt werden. In jungster Zeit 
sind einige Mechanismen geschaffen worden, die den Mitglied-
staaten ROckmeldungen an die Kommission sowie einen lnforma-
tionsaustausch Ober Probleme im Binnenmarktalltag ermoglichen. 
Der Binnenmarktanzeiger enthalt lnformationen dieser Einrichtun-
gen, insbesondere der Koordinierungsstellen und der Kontakt-
stellen fur Burger und Unternehmen, die im Rahmen des Aktions-
plans eingerichtet wurden; berichtet wird ferner uber die 
Anwendung der Entscheidung 3052/95, die die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, nationale Maf3nahmen zu melden, die dem Grundsatz 
der gegenseitigen Anerkennung widersprechen. 
All diese lnformationsquellen bestatigen, daB Schranken im 
Binnenmarkt meist durch einzelstaatliche Spezifikationen und 
Normen, Test- und Zertifizierungsverfahren sowie die Nicht-
anerkennung von Spezifikationen anderer Mitgliedstaaten verur-
sacht werden. Dies bestatigen auch die Aussagen der Firmen im 
Rahmen der Unternehmensbefragung, die fur den Binnenmarkt-
anzeiger durchgefuhrt wurde. 
Der vollstandige Text des Binnenmarktanzeigers kann 
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II. Unternehmensbefragung 
Die weitaus meisten Unternehmen beteiligen sich aktiv 
am Binnenmarkt, denn sie kaufen, verkaufen oder produ-
zieren in anderen EU-Mitgliedstaaten; dies zeigt eine 
Umfrage bei uber 4 OOO Unternehmenschefs, die im 
September 1998 im Auftrag der Europaischen Kommis-
sion durchgefuhrt wurde. Nach Ansicht der meisten 
Unternehmen hat sich der Binnenmarkt in den letzten 
zwei Jahren positiv auf ihre Geschaftstatigkeit ausgewirkt, 
und eine knappe Mehrheit der GroBunternehmen ist der 
Meinung, daB die Handelsschranken abnehmen. Aller-
dings bestehen nach Auffassung der Unternehmen noch 
immer betrachtliche Handelshemmnisse, so daB sie nur 
eingeschrankt vom Binnenmarkt profitieren. Zwei Drittel 
der Unternehmen versuchen nicht, gegen diese Hinder-
nisse vorzugehen. 
Positive Auswirkungen des Binnenmarktes 
82 % der befragten Unternehmen beteiligen sich aktiv am Binnen-
markt, indem sie Waren oder Dienstleistungen innerhalb der EU 
aus- oder einfi.ihren oder in einem anderen Mitgliedstaat Waren 
produzieren oder Dienstleistungen erbringen. Die Beteiligung ist 
bei Unternehmen aller GrbBenklassen hoch: 92 % der GroBunter-
nehmen (mindestens 250 Beschaftigte), 87 % der mittleren Unter-
nehmen (50-249 Beschaftigte) und 77 % der kleinen Unternehmen 




Einschatzung des Binnenmarktes 
in den letzten zwei Jahren 












Es fallt auf, daB die Auswirkungen des Binnenmarktes von den 
Unternehmen aus den drei neuen Mitgliedstaaten am positivsten 
beurteilt werden (5 I % der finnischen und der bsterreichischen 
sowie 46 % der schwedischen Unternehmen meinen, der Binnen-
markt sei ihnen zugute gekommen). Dies deutet auf eine gewisse 
"Reife" des Binnenmarktes hin, denn fur die Unternehmen, die am 
langsten an ihm tei lnehmen, ist seine positive Wirkung offensicht-
lich ein selbstverstandlicher Bestandteil ihres geschaftlichen Um-
feldes. 
Meist beurteilen grbBere Unternehmen den Binnenmarkt positiver 
als kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 41 % der GroBunter-
nehmen sind der Auffassung, der Binnenmarkt habe sich in den 
letzten zwei Jahren positiv auf sie ausgewirkt, wahrend nur 28 % 
der mittleren Unternehmen (SO bis 249 Beschaftigte) und 23 % der 
Kleinunternehmen ( I O bis 49 Beschaftigte) diese Meinung teilen. 
Entwicklung der Handelsschranken 
Verschwunden 13% 




Keine Meinung 15% 
Hinter den Angaben in der vorstehenden T abelle verbergen sich 
Unterschiede zwischen den GrbBenklassen: SO % der groBen 
Unternehmen geben an, gegenUber nur 37 % der KMU, daB die 
Handelsschranken in den letzten zwei Jahren abgebaut worden 
seien. 
Art der Handelsschranken im Binnenmarkt 
Zusatzliche Kosten fur die Anpassung von Produkten oder 
Dienstleistungen an einzelstaatliche Spezifikationen 41 % 
Ungewohnte Test-, Zertifizierungs- oder Genehmigungsverfahren 34 % 
Staatliche Beihilfen, die Wettbewerber begi.instigen 31 % 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit MwSt.-System und -Verfahren 28 % 
Marktzugangsbeschrankungen aufgrund von Alleinvertriebsnetzen 25 % 
Abweisendes oder diskriminierendes Verhalten einzelstaatlicher 
Behorden 25 % 
Diskriminierende Praktiken von Vergabebehorden bei offentlichen 
Auftragen 20 % 
Marktzutritt an Rechte oder Lizenzen gebunden, die sich im Besitz 
von Wettbewerbern vor Ort befinden 19 % 
Kostspielige Finanzierungsverfahren fi.ir landeri.ibergreifende 
T ransaktionen 18 % 
Fehlende Rechtssicherheit bei landeri.ibergreifenden Vertragen/ 
T ransaktionen 18 % 
Sonstige gesetzliche oder ordnungspolitische Schranken I 5 % 
Verweigerung der Genehmigung (durch Behorden) fur den Verkauf 
von Produkten oder Dienstleistungen, die in anderen EU-Landern 
rechtmaGig in Verkehr gebracht werden konnen 14 % 
Unzureichender Markenschutz 13 % 
Unzureichender Schutz technischer Erfindungen 12 % 
Unzureichender Urheberrechtsschutz 11 % 
Diese Ergebnisse haben sich gegenUber September 1997, als die 
Kommission die erste derartige Unternehmensbefragung 
durchfi.ihrte (siehe SMN Nr.10), kaum verandert. Auch wenn die 
Angaben nicht uneingeschrankt vergleichbar sind, gibt es bemer-
kenswerte Obereinstimmungen: Die Hauptproblembereiche 
waren seinerzeit die MwSt. (38 %), der Zwang, Produkte und 
Dienstleistungen an nationale Spezifikationen anzupassen (36 %) 
sowie ungewohnte Test-, Zertifizierungs- und Genehmigungs-
verfahren (35 %). 
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Rund 15 % der Unternehmen geben an, daB Behorden ihnen die 
Genehmigung zum Verkauf ihrer Produkte oder Dienstleistungen 
verweigert haben, obwohl diese GOter in anderen Mitgl iedstaaten 
rechtmaBig in Verkehr gebracht werden konnen. Dies bestarkt die 
Kommission in ihrer Auffassung, daB das in der Entscheidung 
3052/95/EG vorgesehene Verfahren fur die Meldung solcher Falle 
an die Kommission nicht hinreichend genutzt wird. 
Bestehende Handelsschranken 
Ursachen fur die bestehenden Handelsschranken sind nach 
Meinung der Unternehmen uneinheitlichen Vorschriften in Euro-
pa (35 %), fehlende lnformationen Ober die EU-Vorschriften (25 %), 
ObermaBig komplizierte Vorschriften (25 %), Ubereifrige Anwen-
dung einzelstaatlicher Vorschriften durch die Behorden (24 %) und 
mangelnde Vertrautheit der Behorden mit der Anwendung der 
Vorschriften ( 16 %). Diese Frage beantworten die Unternehmen 
aller GroBenklassen in etwa gleich. 
• Problemlosung 
Zwei Drittel (67 %) der Unternehmen, die bei ihrer Tatigkeit im 
Binnenmarkt auf Hindernisse gestoBen sind, haben nichts dagegen 
unternommen. Je kleiner das Unternehmen, desto geringer die 
Neigung, aktiv zu werden: 70 % der Kleinunternehmen und 65 % 
der mittleren Unternehmen sind untatig geblieben, und selbst die 
Mehrzahl (57 %) der groBeren Unternehmen, die sich Handels-
schranken im Binnenmarkt gegenObersahen, hat nichts zu deren 
Abbau unternommen. Wenn Unternehmen derartige Probleme 
Ibsen wollen, wenden sie sich am ehesten an Verbande, Handels-
kammern oder eigene Netze. Die Anrufung einzelstaatlicher oder 
europaischer Behorden als Beschwerdeinstanz ist nicht sehr 
verbreitet, und zwar unabhangig von der UnternehmensgroBe. 
Allerdings wahlen groBere Unternehmen diese Alternative haufiger 
als kleinere. Es ist daher wichtig, daB Rechtsbehelfe, vor allem auf 
nationaler Ebene, leichter zuganglich und wirksamer werden. 
• Die Rolle der Information 
lnformationen spielen fu r Unternehmen, die in der EU Geschafte 
tatigen, eine wichtige Rolle - das hat die Umfrage deutlich gezeigt. 
Nur 26 % der Unternehmen geben an, Ober alle lnformationen zu 
verfugen, die sie fur eine Geschaftstatigkeit in anderen EU-Landern 
benotigen. 58 % der Unternehmen halten es fur wahrscheinlich, 
daB sie ihre Tatigkeit in der EU ausweiten konnten, wenn sie mehr 
lnformationen hatten. 
Hinsichtlich der Art der benotigten lnformationen erklaren 74 % 
der befragten Unternehmen, exakte, hochwertige lnformationen 
Ober die fur ihre Produkte und Dienstleistungen geltenden Nor-
men seien sehr wichtig oder zumindest wichtig. Etwa gleich viele 
(72 %) nennen lnformationen Ober das MwSt.-System und andere 
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abgabenrechtliche Regelungen. Zwei Drittel der Unternehmen 
(66 %) geben an, genaue lnformationen Ober Verwaltungsverfahren 
im allgemeinen und Uber Umweltschutzvorschriften zu benotigen. 
Auch diese Frage wird von KMU und groBeren Unternehmen in 
etwa gleich beantwortet. 
• Verwaltungsaufwand 
Rund 18 % der Unternehmen meinen, daB der Verwaltungs-
aufwand fur Geschafte im Binnenmarkt in den letzten zwei Jahren 
abgenommen hat, aber nur 4 % vertreten die Auffassung, er habe 
sich merkl ich verringert. 39 % meinen, er sei unverandert geblie-
ben, und 37 % geben an, er habe zugenommen. GroBunternehmen 
beurteilen die Entwicklung im allgemeinen positiver als KMU. Denn 
20 % hiervon vertreten die Ansicht, der Aufwand habe abgenom-
men ( 17 % der KMU), wahrend 30 % der Auffassung sind, er habe 
sich erhoht (38 % der KMU). 
Prioritaten der Unternehmen zur Verbesserung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen 
Vereinfachung der geltenden Vorschriften 73 % 
Klarere und einfachere Anleitungen fur die Anwendung 
der Rechtsvorschriften 53 % 
Straffung von Formalitaten zur Vermeidung von Doppelarbeit 42 % 
Schaffung eines Rechtsrahmens, der Planungssicherheit gewahrleistet 23 % 
Prioritaten der Unternehmen fur eine 
Vereinfachung der Verwaltungsvorschriften 
Abgabenrechtliche Vorschriften 
Vorschriften i.i ber Produkte und Dienstleistungen 
Umweltrecht 








Die meisten Unternehmen sind der Auffassung, daB es nach wie 
vor Hindernisse fur ihre Tatigkeit im Binnenmarkt gibt und diese 
(zumindest zum Teil) auf die Art und Weise zurOckzufuhren sind, 
wie Vorschriften angewandt werden. Viele dieser Handelsschran-
ken hangen zusammen mit nationalen Spezifikationen fur Waren 
und Dienstleistungen, den MwSt.-Systemen und Diskriminierung 
durch Behorden. Hier hat sich in den letzten 12 Monaten nicht viel 
geandert. Die Zahl der Unternehmen, die mit derartigen Hinder-
nissen konfrontiert sind, ist offensichtlich fast gleich geblieben, und 
nur wenige Unternehmen scheinen zu glauben, daB es sich lohnt, 
etwas gegen diese Behinderungen zu unternehmen. Der lnforma-
tionsbedarf der Unternehmen und ihre Prioritaten fur eine Ver-
besserung der Verwaltungsverfahren zeigen deutlich, wo die 
Haupthindernisse liegen. 
Hir we1tere Informationen 
wenden Sie sich bitte an: 
Byron Kabarakis 
DGA'V/ A-1 
TEL: (+32 2) 296 19 53 
FAX: ( +32 2) 296 09 50 
E-mail: Al@dgl5 .cec.be 
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II. Business survey 
The vast majority of large and small companies are parti-
cipating actively in the Single Market by buying, selling and 
manufacturing in other Member States, according to an 
opinion poll carried out for the European Commission in 
September 1998 of more than 4000 business executives. 
Most companies consider the Single Market has had a 
positive effect on their business over the last two years, 
and a small majority of large companies consider that 
trade barriers are decreasing. However, companies iden-
tified a considerable range of trade barriers that continue 
to prevent them realising the full benefits of the Single 
Market and two thirds of companies did not attempt to 
challenge these barriers. 
Positive effects of the Single Market 
82% of companies surveyed actively participate in the Single 
Market, through exporting, directly sourcing goods or services, 
manufacturing or providing services in another Member State. All 
sizes of company exhibit high rates of participation: 92% of large 
companies (those with more than 250 employees), 87% of medium 
sized firms (50-249 employees) and 77% of small companies 
( I 0-49 employees) do business in at least one other Member 
State. 
Perceived effect of the Single Market 
over the last two years 
Very positive 
Positive 












Significantly, companies from the three newest Member States 
perceived the impact of the Single Market most positively (51 % of 
Finnish and Austrian companies and 46% of Swedish companies 
reported the Single Market had benefited their companies' perfor-
mance). This seems to indicate a certain maturity of the Single 
Market, with those participating in it longest building their percep-
tions of its benefits into their normal expectations of the business 
environment. 
In general, larger companies operating in the Single Market were 
more positive than the small and medium sized companies (SMEs). 
Of large companies, 41 % thought that the Single Market had affec-
ted their company positively in the last 2 years, compared with 28% 
of medium-size companies (50 to 250 employees) and 23% of small 
companies ( I O to 49 employees) . 
Evolution of barriers to trade 
Disappeared 13 % 
Significantly reduced 16% 
Tend to decrease 23% 
Unchanged 28% 
Tend to increase 5% 
Don't know 15% 
This table hides some variations amongst the different sized firms, 
50% of large companies said that they had seen a reduction in 
barriers to doing business, whilst only 37% of SMEs claimed that 
obstacles to doing business in the Single Market had decreased. 
Nature of barriers in the Single Market 
Additional costs to render products or services compatible with 
different national specifications 
Unusual testing, certification or approval procedures 
State aids favouring competitors 
Difficulties related to the VAT system and VAT procedures 





networks 25 % 
Off-putting or discriminatory behaviour of certain national 
administrations 25 % 
Discriminatory practices of awarding authorities in public 
procurement markets 20 % 
Market access requiring rights or licences in the hands of local 
competitors 19 % 
Costly financing arrangements for cross-border transactions 18 % 
Lack of legal security of cross-border contracts/transactions 18 % 
Other legislative or regulatory obstacles 15 % 
Outright refusal (by public authorities) of permission to sell products 
or services legally marketed in other European Union countries 14 % 
Insufficient protection of trade marks 13 % 
Insufficient protection of technological inventions 12 % 
Insufficient protection of copyrights 11 % 
These results have changed very little from September 1997, when 
the Commission first conducted such a business survey (see SMN 
N° I 0). Although not strictly comparable, the results are remar-
kably uniform - the main concerns last year were VAT (38%), 
obligations to modify products or services for national specifica-
tions (36%) and unusual testing, certification and approval proce-
dures (35%). 
Around 15% of firms reported that public authorities had refused 
permission outright for companies to sell their products or servi-
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ces legally marketed in other Member States. This confirms the 
Commission's view that the procedure established under the 
Decision 3052/95/EC, for notification of such refusals to the 
Commission, is underused. 
Persistence of barriers 
Companies thought that the persistence of these obstacles to 
trade and business activities could be attributed to the lack of 
uniform European rules (35%), the lack of information about EU 
rules (25%), overly complex legislation (25%), over-zealous 
application of national rules by public authorities (24%) and lack of 
familiarity on the part of public authorities with the applicable rules 
( 16%). These responses are broadly similar regardless of the size of 
company. 
• Problem solving 
Faced by a barrier to doing business in the Single Market, two 
thirds of companies (67%) had not undertaken any action to over-
come it. The smaller the firm, the less likely it is to take action -
70% of small companies and 65% of medium sized companies have 
not taken action, but even a majority of the larger companies 
operating in the Single Market (57%) have not taken steps to over-
come the obstacles they have faced . Where they do try to solve 
problems, businesses tend to use trade associations, chambers of 
commerce or their own networks. Use of administrations, nation-
al or at European level, as a form of recourse is not popular with 
most firms regardless of size. However, it is a means which larger 
companies will use more often than smaller ones. The findings 
underline the importance of making means of redress more 
accessible and effective, notably at the national level. 
• The role of information 
One of the important factors that the survey has highlighted is the 
role of information for those doing business in the EU. Only 26% 
of companies say they have all the information they need to do 
business with other EU countries. 58% of companies think that it is 
likely that access to information would enable them to expand 
their activities within the EU. 
When asked to identify their information needs, 74% of all com-
panies said precise, good quality information about the standards 
applied to their products and services was crucial or at least 
important. Approximately an equal number (72%) stated informa-
tion about VAT, tax and fiscal rules (72%). Two thirds of firms 
(66%) identified their need for precise information about adminis-
trative procedures in general and environmental regulations. 
Response to these questions were similar from SMEs and larger 
companies. 
IV December '98 • N o I 5 
• Administrative burdens 
Some 18% of companies think that administrative burdens have 
decreased with regard to trading in the Single Market over the last 
2 years, but only 4% believe that they have been significantly 
reduced. 39% th ink they have stayed the same, and 37% think they 
have increased. Large companies tend to view developments more 
favourably than SMEs. Amongst large companies, 20% think admi-
nistrative burdens have decreased (SMEs 17%), whereas 30% think 
that they have increased (SMEs 38%). 
Companies' priorities for steps to improve 
the legislative environment 
Simplify the applicable legislation 
Provide clearer and simpler instructions 
on how to comply with legislation 
Streamline overlapping formal ities 
Provide a predictable legal framework 
Priority areas identified by companies for 
simplification of administrative procedures 
Fiscal and tax rules 
Product and services regulation 
Environmental legislation 












Most firms believe that there are still some barriers to doing 
business in the Single Market, with the majority th inking these are 
due (at least in part) to the manner in which rules and regulations 
are applied. Many of the obstacles are related to compliance with 
national specifications for goods and services, VAT systems, and 
discriminatory behaviour by public authorities and so have not 
changed to any great extent over the last 12 months. Similar 
numbers of firms seem to face such barriers, and two thirds of 
companies did not attempt to challenge these barriers. Not 
surprisingly, companies' information needs and their priorities for 
improvements in administrative procedures reflect the nature of 
the barriers they are facing. 
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II. EnQuete aupres des chefs 
d'entreprises 
La grande majorite des entreprises, petites et grandes, 
participent activement au Marche unique, en achetant, en 
vendant et en produisant dans d' autres Etats membre. Tel 
est le resultat d'un sondage d'opinion realise en septem-
bre 1998 par la Commission europeenne aupres de plus de 
4 OOO dirigeants d'entreprises. La plupart considerent que 
le Marche unique a deja eu une incidence positive sur leur 
activite au cours des deux dernieres annees, et les grandes 
entreprises pensent, a une courte majorite, que les entra-
ves aux echanges diminuent. Neanmoins, les entreprises 
font etat d'une grande variete d'obstacles, qui les 
empechent de tirer pleinement parti du Marche unique 
que deux tiers d'entre elles n'ont pas encore tente:de sur-
monter. 
Les effets benefiques commencent a se faire sentir 
Parmi les entreprises interrogees, 82 % participent activement au 
Marche un ique, que ce soit en exportant dans un autre Etat mem-
bre, en y achetant directement des biens ou des services, ou 
encore en y produisant ou en y fournissant des services. Le taux de 
participation est eleve quelle que soit la taille: 92 % des grandes 
entreprises (plus de 250 salaries), 87 % des entreprises moyennes 
(de SO a 249 salaries) et 77 % des petites entreprises (de 10 a 49 
salaries) exercent des activites commerciales dans au moins un 
autre Etat membre. 
T res positive 
Positive 
Perception du Marche unique au 
cours des deux dernieres annees 
Egalement positive et negative 
Pas d'impact 
Negative 









II convient de relever que ce sont les entreprises des trois Etats 
membres ayant adhere en dernier qui ont per~u !'impact du 
Marche unique de la fa~on la plus positive (5 I % des entreprises 
fin landaises et autrichiennes et 46 % des entreprises suedoises 
declarent que le Marche unique a eu une influence benefique sur 
leurs resultats). Cela semble indiquer que le Marche unique est 
parvenu a une certaine maturite, ceux qui y participent depuis long-
temps considerant ses benefices comme une donnee normale de 
leur environnement commercial. 
En general, les grandes societes operant dans le Marche unique ont 
une opinion plus positive que les PME: 41 % des grandes entrepri-
ses pensent que le Marche unique a ete benefique pour leur activite 
au cours des deux dernieres annees, centre 28 % pour les entre-
prises moyennes (de SO a 250 salaries) et 23 % pour les petites 
entreprises (de 10 a 49 salaries). 
Evolution des entraves aux echanges 
Disparues 13 % 
Considerablement reduites 16% 
T endent a diminuer 23 % 
lnchangees 28 % 
T endent a augmenter 5% 
Sans opinion 15 % 
Ce tableau dissimule certaines differences qui sont fonction de la 
taille des entreprises, SO % des grandes entreprises ayant declare 
qu 'i l y avait eu une reduction des entraves, centre 37 % seulement 
des PME. 
Nature des entraves dans le Marche unique 
Couts supplementaires encourus pour rendre les produits ou 
services compatibles avec des specifications nationales differences 41 % 
Procedures inhabituelles d'essai, d'homologation ou d'autorisation 34 % 
Aides d'Etat favorisant les concurrents 31 % 
Difficultes liees au regime et aux procedures de TV A 28 % 
Restrictions a l'acces aux marches dues a des reseaux de distribution 
exclusive 25 % 
Attitude de rejet ou comportement discriminatoire de cercaines 
administrations nationales 25 % 
Pratiques discriminatoires des pouvoirs adjudicateurs dans les 
marches publics 20 % 
Acces au marche necessicant des droits ou des licences detenus par 
les concurrems locaux 19 % 
Dispositions financieres couteuses pour les operations 
transfroncalieres 18 % 
Absence de securite juridique pour les contrats/operations 
transfroncaliers 18 % 
Autres obstacles legislatifs ou reglementaires 15 % 
Refus pur et simple (par les pouvoirs publics) de l'autorisation de vendre 
des produits ou des services legalement commercialises dans d'autres 
Etats membres de !'Union europeenne 14 % 
Protection insuffisante des marques deposees 13 % 
Protection insuffisante des inventions technologiques 12 % 
Protection insuffisante des droits d'auteur 11 % 
Ces resultats ont tres peu change par rapport au mois de septem-
bre 1997, quand la Commission avait realise sa premiere enquete 
aupres des entreprises (voir SMN n° I 0). Bien que les resultats ne 
soient pas strictement comparables, ils sont remarquablement 
uniformes, puisque les principales preoccupations citees l'an 
dernier etaient la TVA (38 %), !'obligation de modifier les produits 
ou services pour les rendre conformes aux specifications nationa-
les (36 %) et des procedures inhabituelles d'essais, d'homologation 
et d'autorisation (35 %). 
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Envi ron 15 % des entreprises ont declare que les administrations 
nationales leur avaient purement et simplement refuse l'autorisa-
tion de vendre des produits ou des services legalement commer-
cialises dans d'autres Etats membres. Cela confirme !'opinion de la 
Commission selon laquelle la procedure de notification a la Com-
mission de ce type de refus, conformement a la decision 
3052/95/CE, est sous-utilisee. 
Des entraves persistent 
Les entreprises pensent que la persistance de ces entraves aux 
echanges et aux activites commerciales peut etre attribuee au 
manque de regles europeennes uniformes (35 %), a un manque 
d'information sur les regles europeennes (25 %), a une legislation 
excessivement complexe (25 %), a une application trop zelee des 
regles nationales par les pouvoirs publics (24 %) et au fait que les 
pouvoirs publics ne sont pas suffisamment famil iarises avec les 
regles applicables ( 16 %). Les reponses sont tres similaires quelle 
que soit la taille des entreprises. 
• Resolution des problemes 
Deux tiers des societes (67 %) confrontees a des entraves !ors 
d'activites commerciales dans le Marche unique n'ont rien fait pour 
les surmonter. Plus l'entreprise est petite, mains ii y a de chances 
pour qu'elle entreprenne des demarches en ce sens - 70 % des 
petites entreprises et 65 % des entreprises moyennes n'ont tente 
aucune demarche, et meme la majorite des grandes societes ope-
rant dans le Marche unique (57 %) n'ont rien fait pour surmonter 
les obstacles rencontres. Les entreprises qui tentent effectivement 
de resoudre ces problemes font generalement appel aux associa-
tions professionnelles, aux chambres de commerce ou a leurs 
propres reseaux. Le recours aux administrations, qu 'elles soient 
nationales ou europeennes, n'est pas habituel pour la plupart des 
societes, quel le que soit leur taille. T outefois, ii s'agit d'une voie de 
recours plus souvent utilisee par les grandes entreprises que par 
les petites. Ces resultats confirment qu'il est important de rendre 
les voies de recours plus accessibles et plus efficaces, notamment 
au niveau national. 
• Le role de !'information 
L'un des principaux facteurs mis en lumiere par l'enquete est !'im-
portance de !'information pour toute activite commerciale dans 
l'Union. Seulement 26 % des societes declarent avoir toutes les 
informations dont elles ont besoin pour commercer dans d'autres 
pays de !'Union; 58 % pensent que l'acces a !'information leur per-
mettrait sans doute d'etendre leurs activites au sein de !'Union. 
lnterrogees sur le type d'informations dent elles ont besoin, 74 % 
des entreprises declarent que des informations precises et fiables 
sur les normes applicables a leurs produits et services constituent 
un element crucial, ou du mains important. Sont egalements citees, 
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dans des proportions presque equivalentes (72 %), les informations 
sur la TV A, les imp6ts et les reglementations fiscales (72 %). Deux 
tiers des entreprises (66 %) ont declare avoir besoin d'informations 
precises sur les procedures administratives en general et sur la 
reglementation relative a l'environnement. PME et grandes societes 
ont fourni des reponses similaires a ces questions. 
• Les contraintes administratives 
Au total , 18 % des entreprises interrogees estiment que les con-
traintes administratives liees aux activites commerciales dans le 
Marche unique ont diminue au cours des deux dernieres annees, 
mais 4 % seulement jugent qu 'elles ont fortement diminue. Une 
proportion de 39 % considere qu'elles sont restees identiques, 
alors que 37 % pensent qu'elles ont augmente. Les grandes societes 
tendent a juger !'evolution de fa~on plus favorable que les PME, 
puisqu'elles sont 20 % a estimer que les contraintes administratives 
sont moins lourdes (centre 17 % pour les PME) et 30 % a penser 
qu'elles ont augmente (centre 38 % pour les PME). 
Priorites des societes en ce qui concerne les mesures 
destinees a ameliorer l'environnement legislatif 
Simplifier la legislation 
Donner des instructions plus claires et plus sim ples sur 
le respect de la legislation 
Simplifier les formali tes faisant double emploi 





Secteurs prioritaires cites par les entreprises 
pour la simplification des procedures administratives 
Reglementation fiscale 76 % 
Reglementation applicable aux produits et services 53 % 
Legislation sur l'environnement 31 % 
Reglementation du travail et reglementation sociale 26 % 
Autres 4% 
En conclusion 
La plupart des entreprises pensent qu'il existe toujours des entra-
ves a l'exercice d'activites commerciales dans le Marche unique, la 
majorite de ces societes estimant qu'elles sont dues (au mains en 
partie) a la fa~on dont les regles et reglements sont appliques. Un 
grand nombre d'obstacles sont lies au respect des specifications 
nationales concernant les biens et les services, aux regimes de TVA 
et a un comportement discriminatoire des pouvoirs publics, et 
n'ont par consequent guere evolue au cours des douze derniers 
mois. Le nombre des societes confrontees a de telles entraves est 
reste du meme ordre, et peu de societes pensent qu'il est dans leur 
interet d'essayer de les surmonter. Enfin, on notera sans surprise 
que les besoins des entreprises en matiere d'information et les pri-
orites qu'elles ont indiquees pour !'amelioration des procedures 
administratives refietent la nature des entraves auxquelles elles 
sont confrontees. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Byron Kabarakis 
DGXV/ A-1 
TEL: ( +32 2) 296 19 53 
FAX: ( +32 2) 296 09 50 
E-mail: Al@dgl5 .cec.be 
FREE MOVEMENT OF GOODS 
Clauses de reconnaissance mutuelle 
En date du 22 octobre 1998) la Gour de 
justice des Communautes europeennes a 
rendu son arret dans l'affaire C-184/96 
(Commission/France) qui portait sur la 
commercialisation en France d)une prepa-
ration a base de Joie gras en provenance 
d)autres Etats membres. A cette occasion) 
la Gour de justice a confirme la necessite 
d)inclure des clauses de reconnaissance 
mutuelle dans la legislation des Etats mem-
bres. Cet Arret est particulierement impor-
tant dans la mesure ou il est le premier a 
reconnaitre) de maniere explicite) l'utilite 
des clauses dites de reconnaissance mutuelle 
afin d'assurer la compatibilite des lois 
"recettes" nationales avec le principe de libre 
circulation de marchandises. 
Cet Arret apporte une contribution extremement 
positive a l'abondante jurisprudence de la Cour de 
justice qui, suite au fameux Arret "Cassis de Dij-
on", a consacre le principe de reconnaissance mu-
tuelle. Par ce nouvel Arret, la Cour stipule que 
lorsqu'une reglementation relative a la composi-
tion et aux methodes de production reserve 
l'emploi d'une certaine denomination de vente aux 
seuls produits qui remplissent les conditions eta-
blies, l'Etat membre est tenu d'inclure une clause 
de reconnaissance mutuelle pour les produits des 
autres Etats membres conformes a la reglementa-
tion de ces derniers ( en vertu de !'article 30). 
II convient de souligner que !'inclusion de ce type 
de clauses est utile non seulement lorsque la 
reglementation nationale a pour objectif !'informa-
tion du consommateur, mais egalement dans les 
cas ou cette reglementation vise d'autres objectifs 
tels que la protection de la sante, de l'environne-
ment, etc. En outre, la presence de ces clauses 
dans les reglementations nationales ne se limite 
pas a assurer le respect des dispositions du Traite 
relatives a la libre circulation de marchandises, 
mais elle permet egalement d'ameliorer la transpa-
rence du Marche unique. 
Dans son Arret, la Cour a estime qu'une regle-
mentation nationale qui interdit la commercialisa-
tion, sous une· denomination determinee, d'un 
produit d'un autre Etat membre, bien que ce pro-
duit soit conforme aux regles etablies par ce 
dernier Etat, mais qui ne respecte pas totalement 
les exigences prevues par cette reglementation, 
est susceptible d'entraver, tout au moins poten-
tiellement, le commerce intra-communautaire. 
La Cour souligne egalement qu'il est legitime de 
donner aux consommateurs, qui attribuent des 
qualites particulieres aux produits fabriques a par-
tir de certaines matieres premieres ou qui ont un 
contenu determine par un ingredient caracteristi-
que, la possibilite de prendre leur decision en 
fonction de ce critere. T outefois, la Cour ajoute 
qu'un tel objectif peut etre atteint par des moyens 
differents de ceux reservant l'emploi de certaines 
denominations de vente aux produits qui ont des 
qualites determinees. II s'agit de limiter les restric-
tions a la commercialisation des produits des 
autres Etats membres lorsque ceux-ci sont con-
formes a la reglementation de ces Etats. 
A cet egard, la Cour evoque la possibilite de 
mettre en place un etiquetage adequat portant sur 
la composition ou les caracteristiques du produit 
vendu. La Cour a egalement souligne que le simple 
fait qu'une marchandise ne respecte pas totale-
ment les conditions etablies par une legislation 
nationale sur la composition de certains produits 
alimentaires commercialises sous une denomina-
tion determinee, ne doit pas avoir pour conse-
quence une interdiction de commercialisation. 
En confirmant !'importance des services nationaux 
de controle et de repression des fraudes, la Cour 
a declare que ces services nationaux sont auto-
rises a controler les produits afin de verifier !'ob-
servation des indications relatives aux matieres 
premieres utilisees et a la methode de production 
mentionnees sur l'etiquetage. lls peuvent poursui-
vre les responsables de la commercialisation de 
denrees alimentaires utilisant des denominations 
identiques a celles prevues par la reglementation 
nationale, mais dont le contenu serait tellement 
different que l'on pourrait parler de tromperie. 
T outefois, la Cour, confirmant sa jurisprudence 
anterieure, a rappele que cette possibilite ne vise 
que la situation dans laquelle une denree alimentaire 
en provenance d'un Etat membre et repondant aux 
regles edictees par cet Etat, differe sensiblement par 
rapport aux exigences prevues par la legislation. 
Dans cette affaire, la Cour a estime que le risque 
qu'une preparation a base de foie gras provenant 
d'un Etat membre et repondant aux regles edictees 
par cet Etat, porte une denomination visee par la 
reglementation fran~aise sur le foie gras, sans ren-
contrer exactement les conditions relatives a la 
teneur en foie gras ou au procede de fabrication 
visees par cette reglementation, n'est pas, en soi, de 
nature a justifier une interdiction totale de commer-
cialisation d'un tel produit sur le territoire fran~ais. 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Luis Gonzalez Vaque 
DG XV/D-1 
TEL: (+ 32 2) 295 08 18 
FAX:(+ 32 2) 295 47 80 
E-mail: D l@dg I S.cec.be 
FREE MOVEMENT OF GOODS 
Vers une meilleure circulation des marchandises 
Si des procedures d)infractions sont reguliere-
ment engagees par Les services de la Commis-
sion) plusieurs cas ant egalement pu etre 
resolus ces derniers mois. Ces resultats positifs 
ant pu etre obtenus grace a un effort recipro-
que de dialogue et de cooperation entre la 
Commission et Les Etats membres concernes. 
Deux aff aires concernent la France: 
la premiere est relative aux additifs dans Les 
produits destines aux boulangeries industriel-
les) la seconde porte sur le taux de TVA appli-
cable aux platesformes de levage. 
Au Portugal) ce sont Les importations paralle-
les de pesticides qui beneficient desormais 
d)une procedure d)autorisation simplifiee; 
tandis que fYAllemagne s)engage a appliquer 
correctement la procedure d)echange d)infor-
mations sur les mesures nationales derogeant 
au principe de Libre circulation des marchan-
dises. 
France: importations de produits destines aux 
boulangeries industrielles 
Les reglements fran~ais concernant !'utilisation des 
additifs dans les produits importes par les entrepri-
ses qui fabriquent des produits de boulangerie ont 
fait l'objet de plusieurs plaintes deposees devant la 
Commission. Les dernieres procedures d'infraction 
engagees remontent a 1994 et elles ont conduit a un 
examen global des reglements applicables a toutes 
les denrees alimentaires contenant des additifs. En 
mai 1998, les autorites fran~aises ont adopte un 
decret de modification qui met les reglements en 
conformite avec le droit communautaire, prenant 
egalement en consideration !'adoption des Directi-
ves communautaires les plus recentes. En conse-
quence, la Commission a decide de fermer le dossier 
et de feliciter les autorites fran~aises de ce resultat 
positif. 
France: plates-formes de levage 
Un decret de 1996 stipulait que les plates-formes de 
levage certifiees conformes aux normes techniques 
fran~aises profitaient d'un taux reduit de TVA lors-
qu'elles etaient commercialisees dans cet Etat mem-
bre. L'equipement certifie conforme a des normes 
equivalentes d'autres Etats membres etait done sou-
mis a un taux plus eleve et se trouvait ainsi com-
mercialement desavantage. Suite a une plainte, la 
Commission a demande que les autorites fran~aises 
eliminent ce traitement inegal ce qui a ete fait, en 
juin 1998, par !'adoption d'un decret base. Celui-ci 
definit les criteres techniques objectifs que les pro-
duits certifies en France et dans les autres Etats 
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membres doivent remplir afin de profiter du taux 
reduit (ces criteres sont evidemment identiques). 
Devant l'heureuse issue a cette affaire, la Commis-
sion a decide de refermer le dossier. 
Portugal: importations paralleles 
de pesticides 
Une plainte deposee devant la Com-
mission a denonce !'absence, dans les 
reglements portugais, de dispositions 
specifiques permettant aux pesticides 
importes en parallele d'obtenir une 
autorisation de commercialisation 
par une procedure simplifiee. Etant 
donne que ces produits sont par de-
finition identiques a un produit deja 
autorise (bien qu'importes et/ou 
commercialises par des societes dif-
ferentes), ils ne devraient pas, selon 
la jurisprudence de la Cour de justi-
ce, passer par des contr61es 
approfondis, longs et coOteux corn-
me si le pesticide etait commercialise 
pour la premiere fois. Dans les regle-
ments adoptes en novembre 1998, 
les autorites portugaises ont etabli 
une procedure d'autorisation simpli-
fiee, telle que demandee par la Commission. 
L'affaire a done ete cl6turee. 
Allemagne: manque de conformite aux obliga-
tions communautaires 
La Decision 3052/95/CE du Parlement europeen et 
du Conseil etablit une procedure d'echange d'infor-
mations sur les mesures nationales derogeant au 
principe de la libre circulation des marchandises au 
sein de l'Union (voir SMN n°7). Or, la Commission 
s'est rendu compte que les autorites allemandes 
n'ont pas notifie, en aoOt 1997, une disposition selon 
laquelle la commercialisation de plusieurs supple-
ments nutritionnels est refusee en Allemagne. Les 
contacts pris avec les autorites allemandes ant 
mene a une clarification des criteres qui president 
a !'application de la Decision communautaire. La 
Commission est a present satisfaite de !'application 
correcte de cet instrument de transparence et peut 
considerer ce cas comme resolu. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Maria Fuensanta Candela 
DG XV/D-1 
TEL: (+ 32 2) 295 77 53 
FAX: (+32 2) 295 47 80 
E-mail: D l@dgl5.cec.be 
P U BLIC PROCUREMENT 
L'acces aux marches 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Nathalie de Basaldua 
DG XV/B-4 
TEL: (+ 32 2) 295 61 89 
FAX: (+32 2) 299 30.49 
E-mail: B4@dg15.cec.be 
En novembre 1996, la Commission a lance 
un vaste debat sur la politique europeenne des 
marches publics en publiant un Livre vert a ce 
sujet. Un an et demi plus tard, la Commission 
a adopte une Communication sur Les marches 
publics dans FUnion europeenne qui constitue 
un veritable programme d)action pour dyna-
miser la politique europeenne des marches 
publics et pour la preparer aux defis du 2l e 
siecle (voir SMN n°12). Lors du Conseil Marchi 
interieur du 9 novembre, le Commissaire 
Monti a presente un rapport sur Fetat de la 
mise en ceuvre de cette Communication et rap-
pele la necessite de simplifier le cadre juridique 
actuel pour Fadapter a un environnement 
changeant tout en maintenant sa structure 
fondamentale. A cette fin, la Commission 
entend, d)une part, presenter un paquet legis-
latif qui apporte les complements necessaires au 
cadre juridique actuel et, d)autre part) adop-
ter des documents interpretatifs pour clarifier 
les questions complexes qui se posent dans 
!'application du droit des marches publics. 
Le paquet legislatif 
Avant la fin du premier trimestre de 1999, la Com-
mission a !'intention de proposer au Conseil et au 
Parlement europeen un paquet legislatif qui pourrait 
notamment inclure les aspects suivants: 
• L'adaptation du champ d'application de la Directive 
93/38/CEE a !'evolution des secteurs qu'elle couvre 
(eau, energie, transports et telecommunications) suite 
a leur liberalisation. Dans ce domaine, la Commission 
prevoit une mise en ~uvre en deux phases. Dans une 
premiere phase, qui a debute en septembre 1998 par 
la publication d'un avis au Journal officiel, la Commis-
sion invite les operateurs du secteur des telecommu-
nications a lui communiquer les services liberalises 
qu'ils considerent comme etant exemptes du regime 
de la Directive au titre de son article 8. Dans une 
deuxieme phase, la Commission proposera des modi-
fications au texte de la Directive pour permettre 
!'exclusion des services et/ou des entreprises operant 
dans tous les secteurs couverts par la Directive, qui 
au sein d'un Etat membre, operent dans des condi-
tions de concurrence effective. 
• L'introduction d'une nouvelle procedure permet-
tant une discussion des conditions du marche entre 
pouvoir adjudicateur et soumissionnaires, en particu-
lier pour des marches complexes. Cette procedure, 
le «dialogue competitif» , permettra aux pouvoirs 
adjudicateurs de mieux definir l'objet et les conditions 
du marche et, par consequent, d'optimiser leurs 
achats en termes de qualite et de prix. 
• L'adaptation des procedures actuelles a l'ere elec-
tronique: le paquet legislatif inclura toutes les mesu-
res necessaires a !'utilisation des technologies de 
!'information dans tousles domaines lies a la passation 
de marches publics. Les services de la Commission 
etudieront egalement l'opportunite d'introduire des 
nouvelles methodes d'achat electroniques, compati-
bles avec les principes fondamentaux du droit com-
munautaire. 
Les documents interpretatifs 
• Avant la fin de cette annee, un document interpre-
tatif sur les concessions en droit communautaire des 
marches publics rappelant les regles et principes qui 
leu r sont applicables devrait etre publie. A un stade 
ulterieur, la Commission pou rrait egalement decider 
de proposer des complements legislatifs au cadre 
juridique actuel. Ces complements eventuels ne 
feraient pas obstacle a la competence des Etats mem-
bres pour decider du financement et de la gestion 
publics, prives ou mixtes des infrastructures et des 
services publics. 
• Au cours du premier semestre de l'annee prochai-
ne, la Commission a !'intention d'adopter un docu-
ment interpretatif, destine principalement aux pou-
voirs adjudicateurs, leur donnant des orientations 
claires et detaillees sur les nombreuses possibilites 
offertes par le droit actuel pour prendre en compte 
des considerations de politique sociale et environne-
mentale lors de la passation de marches, tout en 
respectant les principes fondamentaux du droit com-
munautaire, notamment ceux de non-discrimination 
et de transparence. 
La reorientation de la politique des marches publics 
n'a pas seulement lieu a l'interieur de l'Union , elle a 
egalement une importante dimension internationale: 
la question de l'opportunite de simplifier l'Accord sur 
les marches publics (AMP) pour en faciliter !'applica-
tion et pour permettre de nouvelles adhesions a cet 
accord multilateral est debattue a l' heure actuelle 
dans l'enceinte de !'Organisation mondiale du com-
merce (OMC). La Commission represente l'Union au 
sein de l'OMC ou les discussions a ce sujet se pour-
suivront jusqu'a la fin de l'annee prochaine. 
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DATA PROTECTION 
Personal Data Directive 




TEL: (+ 32 2) 295 73 77 
FAX: (+32 2) 296 80 10 
E-mail: E l@dg I 5.cec.be 
T,;e EU's data protection Directive (95/46/EC 
-see last issue of SMN) is prompting fruitful 
discussions with the Union's trading partners 
on ways of ensuring high levels of protection for 
personal data in the digital age. The Directive 
has helped to raise awareness of the personal 
data protection issue amongst companies and 
governments in non-EU countries. The main 
reason for this is that Article 25 of the EU 
Directive provides that the transfer of personal 
data from the Union to non-EU countries can 
take place only if the third country in question 
ensures "an adequate level of protection 11• 
Even though Article 25 is subject to a number of 
exceptions, its potential impact is providing a power-
ful incentive to improve the level of data protection in 
certain non-EU countries. The situation is particularly 
interesting in the United States, where the Administ-
ration has challenged the private sector to live up to 
its claims that it will ensure the necessary levels of 
protection by self-regulatory means. Meanwhile, 
pressure from public opinion and privacy advocates, 
who are sceptical about industry's claims, continues to 
favour some degree of legislative underpinning. There 
is at least a clear consensus about the need for levels 
of privacy protection in the US to be improved. On 31 
July this year, Vice-President Gore committed the 
Administration to an "electronic bill of rights" 
embodying four key privacy principles, and a number 
of bills are pending before Congress dealing with 
issues which are yet not covered by Federal legis-
lation, such as the protection of medical data. Legis-
lation has recently been adopted on children's on-line 
privacy and identity theft in the area of financial 
services. 
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The prospects are that the protection of personal data 
in key sectors of the US economy is likely to continue 
to rely on self-regulation for the time being. This is not 
a problem in itself as regards the Directive: Article 25 
requires that adequate protection be assessed in 
the light of "all the circumstances", including the 
"professional rules which are complied with" in a given 
country. The important thing is the effectiveness of 
the protection provided, not the precise means by 
which it is delivered. 
This is the background against which DG XV is con-
ducting an informal but intensive dialogue with the US 
Department of Commerce, with the twin goals of 
"establishing high standards of data protection while 
maintaining the free fiow of personal data between the 
EU and the US". The dialogue has allowed the two 
parties to reach a better understanding of each other's 
approaches and indeed to ascertain that, despite 
differences in approach, there is a great deal of over-
lap between EU and US views of the protection that 
needs to be provided. DG XV reports regularly to the 
Member States represented in the Committee 
established by Article 31 of the Directive. This 
Committee has to vote on any proposed Commission 
findings on adequate or inadequate protection. 
At the Committee's meeting of 26 October 1998, 
the Commission welcomed the broad support and 
encouragement it had received to continue its dialo-
gue with the US, and said it would continue its efforts 
to reach an understanding with the US designed to 
provide a predictable, workable framework for 
companies on both sides of the Atlantic in which the 
protection of EU citizens' data will be secured and the 
disruption of trans-Atlantic data fiows avoided. For 
their part, the Member States recognised the impor-
tance of avoiding the disruption of data fiows to the 
US and indeed to other third countries engaged in 
good faith efforts to provide adequate protection for 
personal data. 
On 4 November 1998, the US Department of 
Commerce issued for consultation a set of privacy 
principles designed to offer a "safe harbour" to com-
panies and organisations that adhere to them. On 19 
November 1998, the Article 31 Committee held a first 
discussion on the US principles. The Committee saw 
these principles as a positive development, but felt 
that improvements and clarifications would be 
necessary before the principles could be judged as 
offering "adequate protection" as required by the 
Directive. The Member States encouraged the 
Commission to pursue its discussions with the 
Department of Commerce, through and beyond 
December if necessary. 
MEDIA & INFORMATION SOCIETY 
Ado tion of conditional access services Directive 
Le 9 novembre 1998 a ere 
adoptee la proposition de 
Directive sur la protection 
juridique des services de 
radio-tele-diffusion et 
societe de !'information, 
offerts a distance et contre 
ce texte, la television a 
peage, la video et la musi-
que a la demande, !'edition 
electronique ainsi qu'une 
large gamme de services 
en ligne. Apres un an de 
discussions, cette Directive 
etablit enfin un niveau 
egal de protection a tra-
vers l'Union en obligeant 
les Etats membres a inter-
non-autorise a Wl Service 
protege, que ce soit la 
vente de decodeurs, de 
cartes a puce ou de logi-
ciels pirates. Elle empeche-
ra aussi un Etat membre 
d'invoquer la lutte centre 
le piratage pour restrein-
dre la libre circulation de 
services et de dispositifs 
d'acces en provenance 
d'un autre Etat membre, 
sauf clans des cas particu-
On 9 November 1998) the Internal Market 
Council adopted a European Parliament and 
Council Directive on the legal protection of 
services based on) or consisting of, conditional 
access. Adopted after just one year of 
negotiations) the Directive ivill now establish an 
equal level of protection throughout the Union 
to radio and television broadcasters and provi-
ders of information society services against 
piracy. The Directive will require Member 
States to prohibit and provide appropriate 
sanctions against all commercial activities 
related to unauthorised access to a protected 
service) such as the sale of pirate decoders) smart 
cards or softivare. It will also prohibit Member 
States from invoking II anti-piracy II grounds to 
restrict the free movement of legitimate services 
and conditional access devices originating in 
another Member State. 
Type of services 
The type of services covered by the new Directive(!) 
is strictly defined as well as the "conditional access" 
concept (see also SMN n°9). To be protected by the 
provisions of the Directive, services need to comply 
with three distinct criteria. 
First of all the service needs to be: 
• a television broadcasting service as defined in the 
89/552 television without frontiers Directive, (which 
include pay-TY, near-video on demand etc.) or 
• a radio broadcasting service meaning any transmission 
by wire or over the air, including by satellite, of radio 
programmes intended for reception by the public or 
• an information society service within the meaning of 
Article I (2) of the amended Directive 98/34. "Any 
service normally provided for remuneration, at a 
distance, by electronic means and at the individual 
request of recipients of services": this includes servi-
ces such as video on demand, on line financial infor-
mation or newspapers, on line entertainment, on-line 
professional services, etc. 
The provision of a service of con-
ditional access to the above services is 
also considered a protected service. 
Secondly, the service needs to be 
provided against remuneration. 
Services using conditional access for 
reasons other than the protection of 
the payment of the service fall outside 
the scope of the Directive. However, 
considering that this limitation was a 
point of great concern for the Euro-
pean Parliament, the Commission has 
committed itself to launch a study examining whether 
there is a need to provide for additional legal protec-
tion by means of a Community legislative instrument 
or other means. 
Thirdly, access to the service needs to be protected 
by a conditional access device which covers not only 
equipment (such as set-top boxes) but also any soft-
ware designed or adapted to give access to a protec-
ted service. Since the outcome of the consultation 
process following the publication of the Green Paper 
on the legal protection for encrypted services in the 
Internal Market (COM(96)76) had demonstrated the 
need to go beyond the mere protection of "encryp-
ted" services, conditional access covers also the use of 
passwords or other access locking mechanisms. 
Key elements 
A Single Market clause provides that Member States 
may not, for reasons which fall within the co-ordina-
ted field of the Directive, restrict the provision of 
protected services that originate in another Member 
State, nor may restrict the free movement of condi-
tional access devices. 
As a key element, the Directive provides for a list of 
prohibited commercial activities related to il licit devi-
ces which are defined as any equipment or software 
designed or adapted to give access to a protected ser-
vice without the authorisation of the service provider. 
These commercial activities cover the manufacturing, 
import, distribution, sale, rental as well as the posses-
sion of illicit devices. Installation, maintenance and 
replacement of illicit devices also figure among the 
catalogue of banned commercial activities. The use of 
commercial communications to promote illicit devices 
is also included. This notion covers all forms of adver-
tising, direct marketing, sponsorship, sales promotion 
and public relations promoting products and services. 
However, the private detention or use of illicit devices 
as such are not covered by the proposal but Member 
States are of course free to go beyond what is esta-
blished in the Directive. 
Being aware that the problem of piracy is not limited 
to the European Union, the Commission will now par-
ticipate in an initiative of the Council of Europe to 
draft a European Convention that would apply the 
principles of the conditional access Directive to a 
larger geographical area. Furthermore, the interest 
shown by the EU's major trading partners might lead 
the Commission to adopt a prominent role in esta-
bl ishing a legal instrument in an even wider context. 
(I) Directive 98/84 published in the OJ L 320 p. 54 of 
28.11.98. 
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funkdiensten und Diensten 
der Informationsgesell-
schaft, die nur gegen 
Entgelt zuganglich sind. 
Hierzu gehi:iren Pay-TV, 
Video-on-demand, Music-
on-demand, Electronic 
Publishing rn1d viele andere 
Online-Dienstleistungen. 
Nach nur einjahriger 
Verhandlung schafft die 
Richtlinie ein einheitliches 
Schutzniveau innerhalb 
der gesamten Union. 
Denn sie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten dazu, 
gewerbliche Tatigkeiten 
zu verbieten oder zu ahn-
den, die mit unerlaubtem 
Zugang zu geschiltzten 
Diensten zusammenhan-
gen, z.B. den Verkauf 
nicht zugelassener Deco-
der, Smartcards oder Soft-
ware. Ferner verhindert 
sie, aufb in bestimmten 
Einzelfallen, da6 einzelne 
Mitgliedstaaten den freien 
Verkehr legaler Dienste 
und Zugangskontrollsy-
steme aus anderen Mit-
gliedstaaten unter dem 
Vorwand einschranken, 
gegen Piratereie vorgehen 
zu wollen. 
For more information, 
please contact 
Luc De Hert 
DG XV/E-4 
TEL:(+ 32 2) 295 61 20 
FAX: (+ 32 2) 295 77 12 
E-mail: E4@dg15.cec.be 
ME DI A & INF OR MAT IO N S O CIETY 
proposer une Directive 
visant a mettre en place un 
cadre juridique coherent 
pom le developpement du 
commerce electronique 
clans le Marche unique. 
Les prestataires de services 
de la societe de l I informa-
tion seront ainsi assures de 
beneficier de !'application 
des principes de libre pres-
tation et de libre etablisse-
ment clans !'Union. 
Sont concernes Jes services 
prestes normalement 
contre remuneration, a dis-
tance par voie electronique 
et a la demande individuel-
le d'un client. La Directive 
proposee introduira des 
regles harmonisees specifi-
ques clans Jes seuls domai-
nes ou cela s'avere neces-
saire: la definition du lieu 
d'etablissement des opera-
teurs, la conclusion en ligne 
de contrats, la responsabili-
te des intermediaires, le 
reglement des litiges et le 
role des autori tes nationa-
les. Dans d'autres domaines, 
la Directive s'appuiera sur 
Jes instruments communau-
taires existants en matiere 
d'harmonisation ou de 
reconnaissance mutuelle. 
La Directive s'appliquera 
uniquement aux prestatai-
res de services etablis au 
sein de ]'Union. 
A proposal for a Directive to establish a 
coherent legal frameivork for the development of 
electronic commerce within the Single Market 
has been put forward by the European Commis-
sion. The proposed Directive ivould ensure that 
information society services benefit from the 
Single Market principles of free movement of 
services and freedom of establishment and could 
provide their services throughout the European 
Union if they comply ivith the laiv in their 
country of origin. Such services are defined as 
those provided normally against remuneration, 
at a distance, by electronic means and in res-
ponse to the individual request of a customer. 
The proposed Directive ivould establish specific 
harmonised rules only in those areas strictly 
necessary to ensure that businesses and citizens 
could supply and receive information society 
services throughout the EU, irrespective of fron-
tiers. These areas include definition of where 
operators are established, electronic contracts, 
commercial communications, liability of inter-
mediaries, dispute settlement and role of 
national authorities. In other areas the Directi-
ve would build on existing EU instruments 
which provide for harmonisation or on mutual 
recognition of national laws. The Directive 
ivould apply only to service providers established 
within the EU and not those established outside. 
"The Single Market's legal framework, combined with 
the single currency, provide the European Union with 
a unique opportunity to facilitate the development of 
electronic commerce", commented Single Market 
Commissioner Mario Monti. "Electronic commerce 
adds a new dimension to the Single Market for consu-
mers in terms of easier access to goods and services of 
better quality and at lower prices. Electronic commer-
ce will promote trade, stimulate innovation and com-
petitiveness and create sustainable jobs. This proposal 
should ensure that the Union reaps the full benefits of 
electronic commerce by boosting consumer confiden-
ce and giving operators legal certainty, without exces-
sive red tape." 
Scope 
The proposal for a Directive, which was foreseen in 
the Commission's April 1997 electronic commerce 
Communication (see SMN N°8), covers all information 
society services, both business to business and business 
to consumer services, including services provided free 
of charge to the recipient - e.g. funded by advertising 
or sponsorship revenue and services allowing for 
on-line electronic transactions such as interactive 
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teleshopping of goods and services and on-line shop-
ping malls. Examples of sectors and activities covered 
include on-line newspapers, on-l ine data-bases, on-line 
financial services, on-l ine professional services (such as 
lawyers, doctors, accountants, estate agents), on-line 
entertai nment services such as video on demand, 
on- line direct marketing and advertising and services 
providing access to the World Wide Web. 
The proposal would define the place of establishment 
as the place where an operator actually pursues an 
economic activity th rough a fixed establishment, 
irrespective of where websites or servers are situated 
or where the operator may have a mail box. This 
defin ition is in line wi th the principles established by 
the EU Treaty (Article 52) and the case law of the 
European Court of Justice. Such a definition would 
remove current legal uncertainty and ensure that ope-
rators could not evade supervision, as they would be 
subject to supervision in the Member State where they 
were established. The proposal would prohibit 
Member States from imposing special authorisation 
schemes for information society services which are not 
applied to the same services provided by other means. 
It would also require Member States to oblige service 
providers to make available to customers and 
competent authorities in an easily accessible and 
permanent form basic information concerning their 
activities (name, address, e-mail address, trade register 
number, professional authorisation and membership of 
professional bodies where applicable, VAT number). 
• On-line contracts 
For electronic commerce to develop its full potential , 
it must be possible fo r contracts to be concluded 
on-l ine unrestricted by inappropriate rules (such as a 
requirement that contracts be drawn up on paper). 
The proposal would therefore oblige Member States 
to adjust their national legislation to remove any pro-
hibitions or restrictions on the use of electronic media 
for concluding contracts. In addition, the proposal 
would ensure legal security by clarifying in certain cases 
the moment of conclusion of the contract, whilst fully 
respecting contractual freedom. These provisions 
would complement the proposal for a Directive on 
electronic signatures (see SMN N° 13). 
• Liability of intermediaries 
To facilitate electronic commerce, it is necessary to 
clarify the responsibility of on-line service providers for 
transmitting and storing information from third party 
(i.e. when service providers act as "intermediaries"). 
To eliminate existing legal uncertainties and to avoid 
divergent approaches at Member State level, the 
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proposal would establish an exemption from liability 
for intermediaries where they play a passive role as a 
"mere conduit" of information from third parties and 
limit service providers' liability for other "intermediary" 
activities such as the storage of information. The 
proposal strikes a careful balance between the different 
interests involved in order to stimulate co-operation 
between different parties and so reduce the risk of 
illegal activity on-line. 
• Commercial communications 
Commercial communications such as advertising and 
di rect marketing, which are an essential part of most 
electronic commerce services, would be subject to 
clearly defined ru les under the proposed Directive. 
The proposal defines what constitutes a commercial 
communication and makes it subject to certain 
transparency requi rements to ensure consumer 
confidence and fai r trading. In order to allow 
consumers to react more readily to harmful intrusion, 
the proposal requires that commercial communica-
tions by e-mail are clearly identifiable. In addition, for 
regulated professions (such as lawyers or accountants), 
the proposal lays down the general principle that the 
on-line provision of services is permitted and that 
national ru les on advertising shall not prevent 
professions from operating Websites. However, these 
would have to respect certain rules of professional 
ethics which should be refiected in codes of conduct to 
be drawn up by professional associations. 
Implementation 
Rather than inventing new rules, the proposal would 
seek to ensure that existing EU and national legislation 
were effectively enforced. The development of a 
genuine Single Market - based on mutual confidence 
between Member States - is stimulated by strengthe-
ning enforcement mechanisms. The proposal would 
seek to do so by encouraging the development of 
codes of conduct at EU level, by stimulating adminis-
trative co-operation between Member States and by 
facilitating the setting up of effective, alternative cross-
border dispute settlement systems. 
The global electronic commerce market is growing extremely fast and could be worth 
ECU 200 billion by the year 2000. Worldwide, 86 million people were connected to 
the Internet by the end of 1996 and by 2000, this is expected to reach 250 million 
individuals. Within the EU, it is estimated that more than 400,000 jobs related to 
the information society were created between I 995 and 1997 and that one in four 
news jobs is derived from these activities. 
The proposal would also require Member States to 
provide for fast, efficient legal redress appropriate to 
the on-line environment and to ensure that sanctions 
for violations of the rules established under the Direct-
ive were effective, proportionate and dissuasive. 
The proposed Directive would clarify that the Single 
Market principle of mutual recognition of national laws 
and the principle of control in the country of origin 
must be applied to info rmation society services so that 
such services provided from another Member State are 
not restri cted fo r reasons falling with in the scope of 
the proposal which would not cover taxation, personal 
data (covered by Directive 95/46 - see SMN N° 14), 
the activities of notaries, representation and defence of 
clients before a court, gambling activities. Further-
more, the proposed Directive would not interfere with 
the application of the Brussels Convention on jurisdic-
tion, recognition and enforcement of judgements in 
civil and commercial matters and the Rome Conven-
tion on the law appl icable to contractual obl igations. 
The proposed Directive would also allow Member 
States on a case by case basis to impose restrictions on 
information society services supplied from another 
Member State if necessary to protect the public inter-
est on grounds of protection of minors, the fight 
against hatred on grounds of race, sex, religion or 
nationality, public health or security and consumer 
protection. However, such restrictions would have to 
be proportionate to thei r stated objective. Moreover, 
such restrictions could only be imposed (except in 
cases of urgency) arrer: 
• the Member State where the service provider was 
established had been asked to take adequate measures 
and failed to do so and 
• the intention to impose restrictions had been notif • 
ied in advance to the Commission and to the Member 
State where the service provider was established. 
In cases of urgency, the reasons for the restrictions 
(and the urgency) would have to be notified in the 
shortest possible time to the Commission and to the 
Member State of the service provider. Where the 
Commission considered proposed or actual restrict-
ions were not justified, Member States would be 
required to refrain from imposing them or urgently put 
an end to them. 
The proposed Directive will be forwarded to the 
European Parliament and the EU's Council of Ministers 
for adoption under the co-decision procedure. 
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Resiimee 
Die Europaische Komrnis-
sion hat eine Richtlinie zur 
Schaffung eines koharenten 
Rechtsrahmens fi.ir den 
elektronischen Geschafts-
verkehr vorgeschlagen. 
Darnit wi.irden Dienste der 
Informationsgesellschaft in 
den Genug der Prinzipien 
der Dienstleistungsfreiheit 
und Niederlassungsfreiheit 
komrnen. Solche Dienste 
sind definiert als Dienst-
leistu ngen, die gegen 
Entgelt elektronisch im 
Fernabsatz auf individuel-
len Abruf eines Nutzers 
erbracht werden. 
Harmonisierte Vorschriften 
wi.irden durch die Richt-
linie nur dort eingefi.ihrt, 
wo sie unbedingt not:wen-




wortlichkeit der Vermittler, 
Beilegung von Rechtsstrei-
tigkeiten und Rolle der 
nationalen Behorden. 
Ansonsten sti.itzt sich die 
Richtlinie auf vorhandene 
Rechtsinstrumente der 





Die Richtlinie wfude nur 
fi.i r innerhalb der EU 
niedergelassene Dienste-
anbieter gelten. 





TEL: (+32 2) 296 20 59 
FAX: (+ 32 2) 295 77 12 
E-mail: E4@dg15.cec.be 
INTELLECTUAL & IN D UST RI AL P ROP ERTY 
Contrefa 
The European Commission 
has adopted a Green Paper 
on Combating Counter-
fei ting and Piracy in the 
Single Market, marking the 
start of a wide-ranging 
consultation of all interested 
parties, the Member States 
and the other institutions 
of the European Union. 
This consultation, which is 
expected to be completed 
in March 1999, aims to 
determine the economic 
impact of counterfeiting 
and piracy in the Single 
Market, to assess the 
effectiveness of the relevant 
legislation and to propose a 
number of initiatives to 
improve the situation. 
These initiatives could 
include support fo r private-
sector monitoring, legal 
protection of safety and 
authentication devices, 
assessment of the sanctions 
and other means of 
enforcing intellectual 
property rights and the 
setting-up of suitable 
administrative cooperation 
between the relevant 
national authorities. 
Copies of the Green Paper 
may be obtained from the 
European Commission or 
via Internet. 
La Commission europeenne vient d)adopter 
un Livre vert sur la lutte contre la contref aron 
et la piraterie dans le Marche unique) point de 
depart d)une large consultation de tousles 
milieux interesses) des Etats membres et des 
autres institutions de !'Union europeenne. 
Cette consultation) qui devrait se terminer en 
mars 1999) vise a determiner Vimpact econo-
mique de la contref ar on et la piraterie dans le 
Marche unique) a evaluer ?efficacite de la 
legislation en la matiere et a suggerer un 
certain nombre d)initiatives eventuelles a 
prendre pour ameliorer la situation. 
Celles-ci pourraient notamment concerner les 
activites de surveillance du secteur prive) les 
dispositifs techniques de securite et d)authenti-
fication) les sanctions et les moyens de faire 
respecter les droits de propriete intellectuelle et 
la cooperation administrative entre les 
autorites nationales competentes. 
"La contrefa~on et la piraterie doivent etre combat-
tues avec determination, car ii s'agit de phenomenes 
qui mettent en peril le bon fonctionnement du 
Marche unique et qui sont prejudiciables au develop-
pement de la creativite, ainsi qu'a la croissance et la 
competitivite de l' industrie europeenne", a declare le 
Commissaire Mario Monti en presentant ce Livre 
vert. "T ous les intervenants, createurs, industriels et 
consommateurs, doivent avoir la garantie que le 
Marche unique est un environnement sGr pour leurs 
activites et pour la qualite de leurs achats". 
Consequences pour le Marche unique 
Les initiatives dans le domaine de la propriete intel-
lectuelle ont jusqu'a present porte essentiellement 
sur !'harmonisation des droits nationaux (p.ex. mar-
ques, inventions biotechnologiques, dessins et mode-
les) et sur la creation de droits unitaires au niveau 
communautaire (p.ex. marque communautaire). II 
appara1t desormais necessaire d'assurer, en plus de la 
transposition correcte de la legislation, la mise en 
~uvre coherente et effective des droits et obligations 
des operateurs qui en decoulent. En effet, la contre-
fa~on et la piraterie donnent lieu a des detourne-
ments de trafics et des distorsions de concurrence au 
sein du Marche unique. Elles conduisent a une perte 
de confiance des operateurs dans la capacite des 
pouvoirs publics a proteger efficacement leurs 
droits, ainsi qu'a une baisse des investissements. Ce 
phenomene a des repercussions importantes non 
seulement sur le plan economique et social, mais aussi 
en termes de protection des consommateurs, en par-
ticulier concernant la sante et la securite publiques. 
Le nombre d'emplois perdus du fait de la contrefa~on 
est estime a I 00.000 par an dans l'UE. La contrefa~on 
et la piraterie touchent les secteurs les plus divers: 
informatique, jouets, textile, parfums, disques, medi-
caments, horlogerie ... Les taux de contrefa~on et de 
piraterie par rapport au chiffre d'affaires total des 
secteurs concernes sont parfois impressionnants: 
35% dans l' industrie du logiciel, 25% dans l' industrie 
audiovisuelle, 12% dans l' industrie du jouet ... 
Une initiative de portee horizontale, repondant de 
maniere globale a ce phenomene, pourrait s'averer 
necessaire. Elle constituerait en outre le complement, 
pour le Marche unique, du dispositif existant pour le 
contr61e des produits contrefaits et pirates a la fron-
tiere exterieure de l'UE (Reglement (CE) 3295/94). 
Elle renforcerait ains i la coherence de !'action de 
!'Union. 
Ameliorations envisagees 
Le Livre vert vise a evaluer avec precision l'ampleur et 
l'impact economique de la contrefa~on et de la pira-
terie dans le Marche unique et a evaluer l'efficacite de 
la legislation. Les ameliorations envisagees portent 
sur quatre aspects particuliers: 
• Soutien aux activites de surveillance du secteur 
prive 
Les activites de surveillance du marche sont generale-
ment assurees par les organisations professionnelles, 
les associations de titulaires de marques et les 
societes de gestion collective. Cependant, ces initiati-
ves de surveillance, souvent tres efficaces pour la 
lutte contre la contrefa~on, doivent respecter les 
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le Marche 
regles de concurrence communautaire. La coopera-
tion entre ces organismes prives et les pouvoirs 
publics, notamment pour l'echange d'i nformations, 
pourrait etre developpee et fo rmalisee par des pro-
tocoles d'accord. Des programmes communautaires 
pourraient egalement soutenir des projets de dimen-
sion europeenne dans le domaine de la fo rmation, de 
l'echange de donnees ou de campagnes de sensibilisa-
tion du grand public. 
• Protection juridique des dispositifs techniques de 
securite 
L'un des moyens de lutte a disposition des titulaires 
des droi~s de propriete intellectuelle est !'utilisation 
de dispositifs techniques pour proteger et authenti-
fier leurs produits et services. lls peuvent prendre des 
formes diverses: hologrammes de securite, moyens 
optiques, cartes a . puce, systemes magnetiques, 
etiquettes microscopiques ... Ces dispositifs permet-
tent de "suivre la trace" des utilisations illicites et 
done de poursuivre les contrevenants. Les program-
mes de recherche et de developpement pourraient 
contribuer a apporter des solutions innovantes. 
• Moyens de faire respecter les droits de propriete 
intellectuelle 
Les moyens de faire respecter les droits de propriete 
intel lectuelle reposent notamment sur les sanctions. 
A cet egard, le Conseil des ministres de l'Union a 
adopte le 29 juin 1995 une Resolution engageant les 
Etats membres a sanctionner les infractions au droit 
communautai re avec la meme severite que le non 
respect du droit national. Des clauses standard sur les 
sanctions ont ete introduites dans des reglements ou 
Directives, par exemple dans la proposition de 
Directive concernant le droit d'auteu r dans la societe 
de !'information. La question se pose notamment de 
savoir si les dispositifs en place sont suffisants pour 
garantir une application uniforme de la legislation ou 
si les differences qui existent au niveau des sanctions 
ont des effets sur la localisation des activites de con-
trefa~on. Une des solutions envisagees dans le Livre 
vert serait de promouvoir au niveau communautaire 
les mesures et procedures qui ont prouve leur effica-
cite dans certains Etats membres. 
• Etablissement d'une cooperation administrative 
La mise en place d'une veritable cooperation admin i-
strative entre les services charges de la lutte contre la 
piraterie et la contrefa~on offre un moyen efficace 
d'apprehender ce phenomene. On pourrait notam-
ment prevoir la mise en place d'un correspondant 
charge de ces questions dans chaque Etat membre, 
qui serait l'interlocuteur unique des autres Etats. Le 
Livre vert envisage, en outre, la possibilite d'evaluer 
periodiquement la situation et l'efficacite des mesures 
prises par les differentes instances competentes a 
travers l'etablissement par la Commission d'un 
rapport mettant en evidence les lacunes eventuelles. 
Consultation des milieux interesses 
Le Livre vert constitue le point de depart d'une vaste 
consultation qui prendra fi n avec !'organisation, les 2 
et 3 mars 1999 a Munich, d'une audition de tous les 
milieux interesses. Destinee a approfondir les points 
les plus importants qui apparaTtront au cours des 
debats, cette audition organisee conjointement avec 
la Presidence allemande du Conseil de l'Union, 
devrait permettre d'aider la Commission a determi-
ner les actions a engager dans ce domaine. 
Des exemplaires du Livre vert peuvent etre 
obtenus aupres de la Commission euro-
peenne ou via le site Internet de la DG XV: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
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Resiimee 
Die Europaische Kommis-
sion hat als Grundlage 
einer Konsultation aller 
interessierten Kreise der 
Mitgliedsstaaten sowie der 
EU- Institutionen ein 
Griinbuch zur Bekampfung 
von Falschungen und 
Piraterie im Binnenmarkt 
angenommen. Die Konsul-
tation, die im Marz 1999 
abgeschlossen sein diirfte, 
zielt darauf ab, die wirt-
schaftl ichen Auswirkungen 
von Falschungen und Pira-
terie im Binnenmarkt zu 
ermitteln, die Effizienz der 
einschlagigen Rechtsvor-
schriften zu bewerten und 
mogliche Initiativen zur 
Verbesserung der Lage 
anzuregen. Solche Initiati-
ven konnten sich auf 
folgende Bereiche bezie-
hen: Unterstiitzung der 
Uberwachungsaktivitaten 
des privat\vinschaftlichen 
Sektors, Rechtsschutz fur 
Sicherheits- und Authenti-
fizierungsvorrichtungen, 
Bewertung von Sanktionen 





arbeit zwischen den zustan-
digen einzelstaatlichen 
Behorden. Das Griinbuch 
ist iiber Internet verfugbar. 
Pour plus d'informations, 
Vous pouvez contacter 
Patrick Ravillard 
DG XV/E-2 
TEL: (+32 2) 295 27 69 
FAX:(+ 32 2) 299 31 04 
E-mail: E2@dg15.cec.be 
INTELLECTUAL & INDUSTRIAL PROPERTY 
Livre vert sur le brevet communautaire 
(l)JO CE, n' L 213 du 30 juillet 1998, 
p. 13 - voir aussi SMN n' 13. 
(2) PE 226.187 du 14 mai 1998. 
(3) Le delai de grace existe aux Etats-
Unis. Mais certains font valoir que 
le delai de grace americain est lie au 
systeme du premier inventeur qui y 
est pratique, alors que !'Europe ne 
conna1t que le systeme du premier 
deposant. 
Le 5 octobre 1998> la Commission europeenne 
a organise a Bruxelles) en presence de !'Organi-
sation mondiale de la propriete intellectuelle et 
de l'Office europeen des brevets> une audition 
sur l'introduction d)un delai de grace au sein 
du droit europeen des brevets d)invention. 
Il /agit d)un aspect particulier du Livre vert 
sur le brevet communautaire (voir SMN N°10) 
sur lequel il faut bien admettre qu)un consensus 
est loin d)etre atteint. A defaut d)un accord 
entre tenants et opposants au delai de grace> Les 
services de la Commission se sont toutefois 
engages a lancer une reflexion approfondie 
pour essayer d)aider les «inventeurs» sans expe-
rience juridique par une meilleure diffusion de 
Finformation relative au droit des brevets. 
Cette audition des milieux interesses a permis de faire 
le point et ce debat etait d'autant plus necessaire qu'au 
cours des derniers mois la Commission a ete 
interpellee a differences reprises, notamment dans le 
cadre des discussions qui ont precede !'adoption 
definitive de la Directive 98/44/CE relative a la pro-
tection juridique des inventions biotechnologiques(l l. 
L'importance de ce debat est confirmee par une initia-
tive legislative en discussion au sein de la commission 
juridique du Parlement europeen(2l et par les 
refiexions qui se developpent au sein de l'Office 
europeen des brevets. 
Pas de delai de grace en Europe 
Le delai de grace est la possibilite qui serait donnee a 
un inventeur, pendant un temps limite, de divulguer 
son invention avant le depot d'une demande de 
brevet, sans que cette divulgation puisse mettre en 
cause la nouveaute de !' invention. Aujourd'hui, en 
Europe, cette possibilite n'est pas reconnue, car l'ac-
tuel systeme des brevets repose sur le principe de la 
nouveaute absolue: une invention n'est consideree 
comme nouvelle que si elle n'est 
pas comprise dans l'etat de la 
technique. Celui-ci est constitue 
par tout ce qui a ete rendu 
accessible au public avant la date 
de depot de la demande de 
brevet par une description ecrite 
ou orale, un usage ou tout autre 
moyen. 
Le delai de grace est avant tout 
souhaite pour tenir compte de 
la situation specifique de certains 
chercheurs: inventeurs indivi-
duels, petites et moyennes en-
treprises, chercheurs non-indus-
triels. Ces personnes sont parfois amenees a publier 
rapidement le resu ltat de leur recherche, a en discu-
ter avec des tiers pour en apprecier la qualite ou a 
rechercher de l'aide exterieure pour la concretiser. 
Ces divulgations ou contacts peuvent constituer des 
divulgations de !'invention incompatibles avec le prin-
cipe de la nouveaute absolue. Ainsi, la possibilite 
d'obtenir un brevet peut etre compromise. Le delai de 
grace pourrait ainsi presenter un interet pour les per-
sonnes inexperimentees en matiere de legislation sur 
les brevets d'invention. 
Pour ou contre 
Cette audition, a laquelle participaient plus de 150 
personnes, a permis de mieux conna7tre les arguments 
avances par les uns et les autres. Ainsi, les milieux 
industriels ont exprime des reserves a l'egard du delai 
de grace en raison notamment de l'insecurite jurid ique 
qu'il peut engendrer, insecurite juridique pouvant per-
turber gravement les decisions d'investissements pour 
le developpement de produits a commercialiser. 
Par contre, les representants des inventeurs et des 
milieux de la recherche ont mis !'accent sur l'utilite 
d'une divulgation prealable au depot des demandes de 
brevets. II s'agit de rend re le systeme des brevets plus 
accessible en instaurant un filet de securite permettant 
d'eviter que certaines personnes ne soient exclues de 
toute possibilite de protection. C'est ainsi qu'il a ete 
signale qu'il est parfois impossible d'eviter des divulga-
tions prealables au depot d'une demande de brevet, 
notamment lorsqu'il s'agit de faire des tests pour 
verifier qu'une invention fonctionne. 
Mais, qu'ils soient favorables ou opposes au delai de 
grace, tous les intervenants ont souligne qu'il ne 
pouvait se concevoir qu'au niveau de la convention de 
Munich sur la delivrance de brevets europeens, ou au 
mieux au niveau mondial(3)_ 
Pour atteindre l'objectif essentiel du delai de grace, la 
plupart des intervenants ont suggere une meilleure dif-
fusion de !'information relative au droit des brevets. A 
ce propos, les services de la Commission ont indique 
qu'ils s'engageaient a mieux structurer les efforts deja 
entrepris et de preparer une Communication a cet 
egard. 
Notons que l'idee d'une application provisoire d'une 
demande de brevet permettant de conferer une date 
de depot sur base de formalites simplifiees et sans 
paiement de taxe a aussi ete evoquee. Cette refiexion 
doit etre approfondie. 
Enfin, ii a ete egalement decide de reexaminer les deux 
possibilites d'exception au principe de la nouveaute 
absolue: l'abus evident a l'egard du demandeur et 
!'exposition de !'invention au sein d'expositions inter-
nationales. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Dominique Vandergheynst 
DG XV/E-3 
TEL: ( + 32 2) 295 69 23 
FAX: (+ 32 2) 299 31 04 
E-mail: E3@dg15.cec.be 
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